















































































































In everyday social interaction, instances of social predicaments are ubiquitous.
Whenever a social predicament occurs, we cannot avoid the resulting conflicts. The
victim will feel uncomfortable and annoyed, whereas the harm-doer is supposed to try
to find a way to resolve the problem in order to restore their relationship with the
victim.
The purposes of this research are (1) to compare the usage of excuses when
harm-doers attempt to explain the cause of the problem in Japanese and Thai, (2) to
compare the victim's response to the excuse in Japanese and Thai, and (3) to
investigate problem solving among Japanese and Thai. This study also examines the
results of social factors that may have some effects on both victims and harm-doers'
verbal behavior: (a) the relative power status of the participants, (b) the seriousness of
the offense, and (c) whether the offense is direct or indirect. Using the scenario method,
social predicaments were set up with two main themes: "time" and "belongings". 16
pairs of Japanese and Thai women in their 20s were asked to play the role of harm doer
and victim in the situation of running late and the situation of causing damage to the
victims' belongings.
Based on the data, this study can conclude the following results:
1. Overview of the conversation
First, it was found that III the belongings offense predicament, almost all
Japanese and Thai harm-doers tend to offer an "excuse willingly". Both also had a
tendency to use this excuse type in the running late offense predicament also, however,
some Thais preferred to express an "excuse reacting to blame"; the excuse used as a
reaction to the harm-doers when blamed by the victims.
Next, regarding conversation flow, Japanese harm-doers always started with
saying [Apology] and ended the conversation with the same [Apology], even if it
was only a mild offense. But if it was a severe offense, they would start with a word
concerning the person conducting the experiment, who had been waiting, and the
conversation would then go to the problem solving process, whereas Thai harm-doers,
in all social predicaments, tended to use various speech acts and most of the
conversations led to the problem solving process. Furthermore, regarding the reaction
of victims toward the harm-doer's excuse, Japanese tended to respond to the excuses
positively whereas Thai would respond positively or negatively depending on their
relationship.
2. Harm-doer's excuse content and victim's response
It was found that Japanese harm-doers tended to explain the cause of problems
by offering an "honest excuse", even if the offense not their fault. Whereas Thai
harm-doers tended to use "honest excuses" if they had no fault such as when running
late due to a traffic jam, and might use a "dishonest excuse" if they are at fault.
When harm-doers gave an excuse, there were some differences in the speech
act among Japanese and Thai. Japanese used mainlyj Apology] , [Self-criticism],
[Regard one](=the third person), [Reflect on the past act Iin both running late and
belongings damage predicaments and both mild and severe offense, whereas Thai
harm-doers tended to use [Humor], [Avoidance of responsibility], [Responsibility
reduction lin the predicaments that were not their fault. Moreover, when it was their
fault, Thais often used [Expression of the effort], [Expression of innocence],
[Responsibility reduction], the speech act that protects them.
As for the response of the victim, very clear differences between Japanese and
Thai were found. Japanese victims tended to respond positively by using
[understandingj of the excuse or [Acceptancej of one's apology. In contrast to this,
Thai victims would respond positively if they are not close to the harm-doer and
respond negatively if they are close to the harm-doer, such as stating their
dissatisfaction directly. In Thai, it can be said that talking frankly and honestly is
necessary to further maintain a smooth relationship between close friends, whereas for
other acquaintances, there is no need to try to understand each other; they just use
[Acceptance] of one's apology as a way of speaking tactfully to satisfy both sides.
Thai victims also use [Irony Ito indirectly express their feeling of dissatisfaction.
Moreover, when harm-doers provide a "dishonest excuse", Japanese mostly
use an "ambiguous expression", whereas Thai mostly use "stereotypical excuses" or
"place blame on an innocent person". The reason why Thai use the above excuse
expressions is due to the social background. In Thai society, when one has made a
mistake, he or she is expected to take responsibility, and sometimes the responsibility
may be bigger than the mistake. Noone wants to take responsibility for more than the
mistake they have made, so they place some blame on another person as a way to nip
the issue in the bud. On the contrary, in Japanese society, people always try to
understand others and forgive them for their misgivings when they apologize and
admit to their fault.
From the above result, we may can assume that in Japanese society the act of
apologizing plays a vital role when a mistake occurs, regardless of whether the mistake
is an actor's fault or not. Japanese will accept an apology and forgive. Conversely, the
result from the Thai subjects of "naa", meaning "face", can be thought of as a result of
them placing significant importance on maintaining face. To put it another way, by
honestly admitting that they are to blame for something, especially when it was due to
their own actions, a Thai person will be severely criticised by the other party, causing
them to lose face and be humiliated. If this happens, they will also lose the other
party's trust. Knowing this, a Thai person will strive to maintain face by doing such
things as claiming they are not to blame, "placing blame on an innocent person", and
making use of "stereotypical excuses". Nevertheless, this does not mean that Thai
people do not take any responsibility for their mistakes, even when they did not make
the mistake, but they will take responsibility by trying to resolve the problem
concretely and actively, whereas Japanese tend to accept responsibility by apologizing.
People act differently due to their different society's rules, and as such we should not





































































































































































































































































































































Schδnbach (1980， 1985) 
John Heritage (1988) 
Gonzales， M.H. (1992)， 
Gonzales， M.H. et al 
(1990) 
表 2ー (1)先行研究における「言い訳」の定義
Verbal explanation for problematic behavior designed to rectiちTa 
predicament. 2(Gonzales， M.H. et al， 1990:610) 
Overt explanation in which social actors give accounts of what they 
are doing in terms of reasons， motives or causes.(Herritage， J.， 
1988: 128) 
Accounts are designed to mitigate others' tendency to reach 
undesirable conclusion about the character of the offending actor. 
(Gonzales， M.H.， 1992:960) 
Explanations proffered by people to other people in a social context， 
and interactants differ on such social variables as power， status， sex 
i 西村(2007)が対象としている言い訳は、 Beebeet al (1999)による「間接的断り」の意味で、 excuse，reason， explanationとして
位置づけられている。西村は、断りのメッセージを送りながら、その断りがもたらす危害を緩和するという複数の機能を果たす
大切な言語行為であると述べている(西村 2007:95)。




and numerous persona!ity characteristics. (Gonza!es， M.H. et a!， 
1990: 611) 
These disruptive situations， often have negative consequences for 
al interactants， actors proffer verba! exp!anations or accounts 
linguistic tactics that are emp!oyed to regain their socia! identities 
and restore equilibrium to a damaged encounter. (Shimada， 2003: 
29) 
Accounts are verba! exp!anations offered to explicate the 
inappropriate or awkward behavior. An actor offers accounts to 
regain his or her socia! identity steer clear of conf1icts or maintain 
the socia! order by verbally filling gap between action and 




























「言い訳」に関する研究は、言い訳の種類(Scott& Lyman 1968， Schanbach 1980， McLaughlin， 
Cody & Rosenstein 1983， McLaughlin， Cody & 0' Hare 1983)と、言い訳の選択使用に与える要













3 Itoi， Ohbuchi， & Fukuno(1996)では Apologyと呼ばれる。
































































Shimada (2003， 2006)は、 accountの選択使用に影響を与える要因について報告している。















































2.3. H日本語の謝罪研究」、 2.3.2f日本語と他の言語との謝罪の対照研究J、そして、 2. 3.  
「日夕イの謝罪の対照研究」の3つに分けられる。
2. 3. 1 日本語の謝罪の研究
粕川正光・藤崎哲郎・王晋民(2010)は、トラブル場面で、問題解決するために弁明をする 9方略
のーっとして謝罪を取り上げたている。 この研究は単に「すみません」、「ごめんなさし、」などの定型
表現を研究するのではなく、先行研究であるMcLaughlin，Cody & Rosenstein(1983)と、 McLaughlin，


































































































































































12 off recordとは、ブラウン&レピンソン(1987)が提唱したボライトネスのストラテジーの lつであり、ほのめかしたり、暖昧に述べた



































Rungruanganant (2001)は、タイの大学生である男子 101人、女子 139人に、今まで自分を怒ら
せたことがある人(怒らせた場面)、または自分を悲しませたことがある人(悲しませた場面)を思い出






























































































親 1 自分のせいで、買い物の約束に 30分遅刻した
軽
疎 2 自分のせいで、買い物の約束に 30分遅刻した
時間
親 3 自分のせいで、映画を見る約束に 30分遅刻した
重









親 9 交通事情のせいで、買い物の約束に 30分遅刻した
軽
時間











































ない場合の言い訳、 3.2.2で被害が直接的に自分の行動による場合の言い訳、 3.3. 3でまとめ
の順に述べる。
表 3-(2)は予備調査の 16場面で見られたJPとTHの言い訳内容別の結果である。
表 3-(2) 全 16場面で見られた JPとTHの言い訳内容別
膏い釈の使用 lP TH 
2 1 
1 。場面 l 正直にロわない
い訳しない 。 。




l 。|正直にロう 。 2 場面4 主I正直に口わない
1 。い訳zしない
1 2 。 1 場面5 正直にロわない
口い訳をしない 。 。
2 。。 2 場面6 正直にロわない
ロい訳をしない 。 O' 





2 2 。 。場面9 正直にロわない
ロい訳をしない 。 。
2 2 。 。場面10 正直にロわない
ロい訳をしない 。 。
2 l 。場面11 正直に口わない 。
口い訳をしない 。 l 
2 2 
訳をIしな直直いにロう 。 。場面12 ロわない 。 。し、
2 2 土 止直にロう 。 。場面13 正直にロわない
ロい しない 。 。
2 2 |正直にロつ 。 。場面14 |正直にロわない
ロい訳をしない 。 。




|正直に百う 2 2 
|正直に百わない 。 。
言い訳をしない 。 。























































6 A: I うわ]::.[あ，そうやったんや].










































































[.hh~Ð1羽凶 :hUU11旧日 LU tJ
[.hhごめ:ん]あの BTSが
???
? ? ? ?
[言い訳】
[結果の言及】[悪気なしの表明]
3 B: I 叩1吋恥仇Ldufuf柄仇叫i! v ，1~F" ，fl"h. ， .v 旧制tJL liHJ.l1i.r"h 1l 1R1EJ \I，::Liiu.
B: Iトラフ守っちゃって，何があったのかよく分かんないけど.それで
B: I遅れちゃった.でもわざとじゃなかったよ.
4 A: れ:[.hhh] うそじゃん.hhh 司 [冗談】
5 B: [，仇l1~ "，i'i.司 EÌu::LftJ1tl11.y(叩1叫1MLdu.5u五'"，(.)"'" i!V''i門・
B: [いやご、めんじゃ::BTSに聞いてみてよ.そー そー それ(.) =今 【謝罪][主張】





7 A: [.， ~]っ [うんうん]うん.
8 B: れ. I立し¥ =今 【理解]
会話TH2<場面13>
主要部






? ? ?2 A: れ?ん?
3 B: 1.巾 "i!目、ー刊刷i!，宮守自制LLn1u.:，
B: 前ー君が貸してくれたノートだけど，
4 A: 'EID うん. =今 [思い出し】
5 B: I 'D.l>1'骨.叫れけU.';hu.UUr1D'¥.rn¥"i1批判Ei::， L "i1Ll~"'t."h a.ì"，" ii "iEltJ ~1JL1 rmn" 
6 B: I "，1~f1'LLUU[罰 Ð"" tÏU]町村 Ð"U ，(.)~'i Ð'Î1\'









firu.Î\Ul1明 :L古川判引:1'L，， 111仇1.1un>:L~'"1J1J.:hn1占El::，自制.，.t明治山 司 [謝罪】[再言い訳]
B: Iもしかしたらかぱんに詰め込んちゃったからかも，うん.ごめんなさい.
11 A: [Lii"1，JLuu1刊]し、いよいいよ
12 A: hJdM刊つ. =今 [許し】
A: 全然全然.
13 B: "" (うん)
上記のタイ語の会話は、会話 TH1は、<場面1 交通機関のせいで友人との約束に 30分遅刻
した>状況であり、会話 TH2は、<場面13 いつの聞にか友人の本に折り目が付いた>状況であ
る。会話 TH1では、遅刻者が 2Bでr. hh'lDh1".1I1:LLUU11判自制uτ日1州15utd目hfRfEdh，1U55uLEuh.LMmm目
i 白目.'l3.1 :~1司lJ1冒守山~Lむ. (あの BTSがトラブっちゃって，何があったのかよくわかんないけど.それで遅れち
ゃった.わざとじゃなかったよ.)Jと【言い訳]を言い、会話 TH2では、加害者が 6Bの後半でrL"i1'l3.1i1 
LLUU~Ð品!Ïumri 日uJ~(.)侃'il'h1~(でも、それは前からあったかどうかが(.)わかんない.)J、9BでrL"i1n'l山川111
附1~L"i"1 1'1~白 LUわ1i~. (自分のせし、かもしれない.)J 、そして、 10B で、「者自品目1司司 ~dluL判官官11 L"i"1'lU品川unτz山LLUU










































































































親友と買い物する約束に 30分遅刻した>会話であり、会話 JP4上記の会話 JP3は、<場面1
あまり親しくない友達のバッグに赤ワインをこぼした>会話である。まず、会話 JP3では、は<場面8




























B: lDEHLn"lIE1UfH¥UJ1nUHJ.円1-LElD"JfDl.JLlHt:筒un:lJ1n LliIlJ" = L nLL9I LL111111. hh iIL ~Ð \I，;)::lJ D nL川 .'.hh
B: 本当にありがとう.私ーそれ好きだよ=超楽しかった=でも君に.hh言いた =今 [感謝][前置きI
B: ことあるんだけど hh
2 B: I [."，，1"，宮J ，，"守'U.1L ;i u(0.3)再 Ð-flÐ~ ，r\lHD D: J L，.L~ El 11UL 'j1LEltl'YI1tIU{主.!lil.}.伽il..hh
B: I [私を怒る]かな (0.3)あの，あのう本なんだけど，
B: I昨日{主主三よF立折り目付けちゃった.ちょっとだけ.hh
3 A: ↓ ~11"，l'?]. ↓なんで?
4 A: 同日
A: そうか.
5 B: "..，;i目可雪崩，( (Yh~1l向 ))ii..íiU1~.
B: うん.ほら見てみて，((本を見せる))ちょっとちょっとだけ.
6 A: '"..' 
A: うー ん
7 B: ~Ð1附.h￥l.L ::LLn￥.↑ 1 ，; T 1，;-T i.T l.'， 
B: ごめん.h￥ね君￥.↑わ↑ざ↑と↑じゃないんだ.
8 A: . i.








会話 TH3は、<場面5 親友の本に折り目を付けた>状況である。加害者 Bがまず 18で1L自白LLn
官自1J fl !ll副 1n刷 .L'j1 -L自白官日1JLL 'VI il:制叩1m自白 .=LLmL~LL 1J1J".h .hhíid旦司:1J日円問自:. (本当にありがとう.私一それ好きだ
よ超楽しかった=でも君に.hh言いたいことあるんだけど.hh)Jと[感謝】、[前置き】を述べた後、











2 A: tÐ.'~Ð ，1古川河?
A: ええイ可ワ
3 B: 肩四f.fI(.)rlÐII~ii" iÌfI，，" û 剖 (.)"m~1[切目，A1u.，]. 
B それが、この(.)この前 Aに(.)バッグ、を借りたんだけど.
4 A: [6D句'DD."m~1 [，~'ÐJJ~11.'~'Ð 
A: [ああ，うん.あのバッグ[ねJ].どうしたの.
5 B ["D]. (ええ.)
6 B: I 'DD.有Dlllmuif u."' (.)~1 (0.4)(("自バ、引目))山崎噌1出，'h，tvln吉岡山(0.2)
7 B: I ! ，.叫:叩11'1刷吋nUHJU::.
B: Iあの.パー ティー のときに(.)ワイン(0.4)((つばを飲み込んだ》
B: Iワインをこぼしちゃって(0.2)↓ん:本当にごめんなさいね.








8 A: 。自問。 (0.2)川河(0.5)"古1~，"， L l'IEl ::LU El叩1mh'ÐO
A: うんうん。 (0.2)そっか.(0.5)結構汚れてる? (後 =今 [理解】I確認要求l
会話 TH4は<場面8 あまり親しくない友達のバッグに赤ワインをこぼした>状況である。被害の
程度の重い状況として加害者が正直に理由を言う唯一の会話である。加害者が 18でfLD白副(.)司自:L"l1
aAEd司Z官白1判官Ddあの(.)謝らなきゃならないことがあるんだ.)J と[前置き】をし、続いて 38 で ffîÐ~品YI(.)
巾閉山耐L "l"1~副 (.)m:小官Ð~A1t1 Ð:. (それが、この(.)この前 AIこ(.)バッグを借りたんだけど.)Jと【前触れ]






















1 B: I ↓A附創刊Yi，":.l"i1L3JD- L~"L i{，" L~自治相'UU(.)例目別JJ'U LUJ lJ'in 可 Ð:1 oJ f11..
B: I↓Aごめんね.わたし，け一，今朝気づいたばかりでU角が折れて
B: Iしまってよくわかんないけど.
2 A: よ且斗 hh[hh]h.LLn['l'~，.， ô.***￥J. hhh. 
A: .1主主ιhh[hh]h.君[草本が料叫].hhh 
3 B: [.hh] L1nli"[附汗'1.よ了めんごめんl











A いいよ日IJに新しいのを買わなくていい，友達だから 司 [拒否]
7 B: 問叩?





























，"u'[明lilILn.".i(.)1.UげULI'>1'[ "'~1吋 EJun.l 1'\I :::L附u.n者ÜLLlI9lL"i1'tHJmi:::LLn.[tiL"i1付.，
B: I oì.'~1喧市首 n ]司











同. うん. =キ [確認】
1l1lIL，nnd明 :natHLfh ¥1.:. ilnゴ，，，1山1LL占3 ・川1':::ぷ["~，抗'[~，.，::J. hh.
もう来ないかな最初帰ろうと思ったよ.だ、って 30分も[経ったから =今 [文句】
30 
7 B: [↑民lli辺五4君ごめん... =今 【謝罪]
8 B: LlI.":;-LElD :L'nL~lvìi\lh~181m1tlLL n.LL lJlJ u 1Ì L 'i1t"" 'i ~1~1 lJ'叫n ，
B: いや.あのーわざと遅刻したわけないよ.母から電話がかかってきて， [悪気なしの表明][再言い訳]
9 B: h..仇山，"U:.骨釘1'':;lt1'i1JElnLLn J 百 LL 1J1J~f1 ff1 lJU.旧日
B: 家の電話だけど.で君に電話しようと思ったが，としゃべってたから I説明1
10 B: [LÐÐ:].LL.吋判'"[~'UÐn"[~ "，者， LLn El tÍ1 Ln")'刊:L1U.
B: う:ん]あとで君に電話するつもりだったけど¥ごめん.怒らないで I謝罪][許し乞い】
11 A: [LD:.] う:ん)
12 A: 同町.¥，JLil，¥τE¥:nu.うんうん.まあ気にしないで. =今 [受け入れI
会話 TH6は、<場面1 自分のせいで親友との買い物の約束に 30分遅刻した>状況である。







B: L ElEl U nLLvi再 Ð:((LR l.I\l f)) ，;) ::~il tÏ\I~Ei ::.!i古川山1nL"""'[叩"[~"'.]
B: あの:((舌打ちをした))どう話せばいし、かな.本当に悪い.[ごめんJ.
2 A: [>l1¥.":?]なんで?
3 B: I ((n自バ明白))"'占Ð \l1J Ðnn El\.l.11 -nElL附'1.1'ri El'V. LfHI Ei :LLn.L附1:::11朝刊;(Ð~1u，川 LBEI::
B: 1((つばを飲み込む))先に君に謝らなきゃならない.実はパーティーのと
4 B: I L引 m 目哨，"'1'lID:U.nLL古コ川iOUfl'¥.L"lI，.1')Lれ崎".，喧U山.
B: Iあの・:私ー私ー私、ワインを飲んでて、で、隣の人にぶつかられたんだ.
5 A: L~'Ð.' 。そうか.。






8 B: LÐÐ. >l1\'~"'. 
9 B: ええ.どうしよう.
10 A: fDV.hh nmthlu弘山1Jln<'YiLれ1".，占コlJEI:.













害は最も重いため、加害者Bが 1Bと3BでIL 自白 LLmL~fiÐ:( \'Ï1Lff~~Lff~~!>)司吋明白~ei:.iffmLthnm自白帥白1附・ ((n~ \.I
品目1 目))miÐ~ l.J日 nnÐ\.I11 'JJ日I附H両日\.I L日目 ei:LLn.L判引:11 明白\.I.yj Ð~1\.1~l \.1， (あの::((舌打ちをした》どう話せばしW、かな.
本当に悪い.ごめん.((つばを飲み込む》先に君に謝らなきゃならない.実はパーティーのとき，)Jと
[言い訳】する段階まで[反省]、[謝罪]の長い発話がある。そして、ようやく 4Bで、「吋白L'n-L'n-L'i1荷叫叫









1 A: [[B]] >1， 1剖 L~~ )J 1~:: ・-
A: [[B]]なんで今頃来たの. 
2 B: [[叩]] [[君]]
=今 [呼びかけ】I文句]
3 B: Ll n￥~Ð1利也古口 u￥
B: 君干すまん￥ =今 [謝罪】
4 A: ""'~'U Ll.1\'"け U.
A: 映画もう始まってるよ =今 I文句1
5 B: l 1iiu. l!!.血9l il 'S旦血色Lln・刷出判U.制自白u一目，1~1iÌ.f，1町内111"LUilLl.JU-u.iu.1JU"HIL 'tInoJl 
6 B: I 吋コ百山u(.)1"，ru""，Lln宅fl9lilEIn9i1nnn.
B: Iだって渋滞渋滞.本当よ.あのーわざと遅刻したわけじゃないよ.あのーええと
B: Iタクシーが(.)超捕まえにくて，それに渋滞だし.
7 B: LD. [LL. Ll u U!rul~]占ul刊叩nlLn.岡山τmJu. rïij''\.El iit" JL~1L~vwh '1刊"， [1ÐÐ出uâ]めー
うん[でも心配]しないで.最初にあれ，あれ，何と言うよなんだっけ?]よー
=今 [言い訳][悪気なしの表明】
8 A: [L.羽目白吋1"iiu?] じゃ、どうするの? [司;，i](そうね)
??????????
、? ? ? ? ?
??
9 B: ふれÐti判明白 .".LÐÐ1~dl I\1也自国製旦LUÐ"l.
B: よー予告編だ.{ほんのちょっとだから}、大丈夫だよね.
10 A: LÐÐ~~ ・ L lÍul !ll~，~"ñ司刑判 ::L，1rn町1!l~1LLめ.
A: うんうん.連絡ないから，もう来ないかと思った.





会話 TH8は、<場面2 あまり親しくない友達と買い物の約束に 30分遅刻した>状況である。こ
の会話の言い訳は、待っていた側の 4Aの「明白引出れ山山.(映画もう始まってるよ.)jという【文句]に
対して行ったもので、ある。ここで遅刻者が使用している【言い訳】は、 5B-6BのIb!ItJτ白血色旦血血MV
































































日本語母語話者 大阪を中心とした日本国内 2010年 12月から 1月にかけて



































続 場面 l 自分のせいで、買い物の約束に 30分遅刻した
軽
疎 場面 2 自分のせいで、買い物の約束に 30分遅刻した
時間
親 場面 3 自分のせいで、映画を見る約束に 30分遅刻した
重
疎 場面 4 自分のせいで、観覧しなければならない公演に 30分遅刻した
直接
親 場面 5 自分が持っていた相手の本に折り目をつけた
軽
疎 場面 6 自分が持っていた相手のノートに折り目をつけた
所有物
親 場面 7 相手に貸してもらった大事なバッグに赤ワインをこぼした
重
疎 場面 8 相手に貸してもらった大事なバッグ、に赤ワインをこぼした
親 場面 9 交通事情のせいで、買い物の約束に 30分遅刻した
軽
疎 場面 10 交通事情のせいで、買い物の約束に 30分遅刻した
時間
親 場面 11 交通事情のせいで、作家のインタビューの約束に遅刻した
重
疎 場面 12 交通事情のせいで、作家のインタビューの約束に遅刻した
間接






疎 場面 16 雨のせいで相手に貸してもらった大事なバッグが雨に濡れた
本調査で収集したデータは、 [8(調査対象者の組数)X 16 (場面の数)J X 2 (日本語とタイ語)ニ
256会話である。ただ、し、この中で言い訳が行われなかった会話は分析対象から除外する 18


































































































































































「品自白n!J1附hめれ， LL Iïi τ日耐~!J1仇L~mJ:(朝早くから出てきたけど，乗ったパスが故障して.)J 
【責任の回避】:被害者の物に生じた被害について自分がやったことで、はなし立主張する発話










被:1'[1'1且.吋コliL 'i"1 'i"mü四時.品目白白:hn1~ iÎHL自白川白Ld目?丘三ム長く待たせといて.携帯とかは持つてないわ
け?)J












被:r y'hM占.3JUL自白~'l山吉吋1~ 3JUL Vl1J~.'l討 dluh. (仕方がない.バッグがもう汚れたので、しようがない.いい
よ.)J 















r L 1J1LÜUi1L~目コ品dmz削1~1副知明1自1 目3J1L Vl íl 1J U白山~iL白目 .4自制11'V1''lVla.i L自白山. (じゃ、これと閉じデザインのを頑張
って探してくる.新しいのを買って返すね.) 
[努力の表明】:これ以上被害者に迷惑をかけないように頑張って全力を尽くすことを表明する発話
r LL~品情ULLめ山Li ~.Líl tJ析~~3J1W吋L日目伊・(でも急いで、たよ.ほら走ってきて頭がぼうぼう.)J 
44 
[相談】:遅刻したり、被害者の物に被害を与えたことで生じた問題を解決するために相談する発話



























《本を返してもらった後))1↑d ↑白z↑1τ ↑L白(↑こ↑れ↑って↑何?) J 
[文句】:加害者に対して不満の気持ちを表明したり、非難をしたりする発話
「連絡してくれればよかったのに.J









1 ih'l剖 LLn 'laJ'i":1~L白目白弘前吉田;Ï\.I，Ld目 LLn品引目1n\.l，:L1目. (なんで、気を付けてくれなかった?この本はね，手に入
れるのが難しかったよ.)J 
[否認】:加害者の【言い訳】を認めていないことを表す発話

















































表 5-(1) 5. 1分析対象場面
場面 略称 状況内容
9 間接・時間・軽・親 交通事情のせいで親しい同等の相手と一緒に行く買い物の約束に 30分遅刻した
10 間接・時間・軽・疎 交通事情のせいであまり親しくない同等の相手と一緒にし、く買い物の約束に 30分遅刻した
11 間接・時間・重・親 交通事情のせいで親しい同等の相手と一緒に行く作家のインタピ、ューの約束に30分遅刻した
























表 5-(2) (間接・時間》状況における lPとTHが使用した言い訳のタイプ別の会話数
言い訳のタイプ 震い
具体的な状況
自 税 文 他 S町設定要因 務者 合計
場面 内容
発 明 句 aL-
9 交通事情のせいで同等の相手と一緒 lP 4 3 1 8 
親
に行く買い物の約束に 30分遅刻した TH 2 2 4 B 
軽
10 交通事情のせいで同等の相手と一緒 lP b 2 l 8 
疎
に行く買い物の約束に 30分遅刻した TH 3 8 
間 11 交通事情のせいで同等の相手と一緒 lP D 2 l 8 
接 親 に行く作家のインタヒ、ューの約束に 30 TH 5 3 8 
分遅刻した
重
12 交通事情のせいで同等の相手と 緒 lP 4 2 2 8 









5. 1. 1. 2言い訳会話の連鎖組織












:加審者 被害者 : 
【謝罪]
【言い訳】













;加害者 被寄者 ! 












































































次に、上記の図5一(1)~図 5一 (4) の流れを持つ日本語とタイ語の言い訳会話をそれぞれ取り
上げながら、具体的な会話の連鎖組織を詳しく見てして。












2 A: うん.] 
3 A: 大丈夫(.)だよ
4 B: なんかね:(.)[電]車が(.)なんか(.)トラブツレがあったらしくて
5 B: うん ] 
6 A: うん.
7 B: なんか故障かなんかで[動か]んくなっ(.)てー ・で，30分<(.)ごめんね.




12 A: うん.] 
13 B: 悪くて，[電]源付かんくて.














































B: >A，本当に遅れてごめん.<ほんとうに遅れてごめん. =今 I謝罪】
2 A: どうしょっか.とりあえず(.)あのう:電話しとこっか. 司 【相談][提案]
3 B: 電話の，[ほん]とごめんね.電話，電話番号分かる? =今 【謝罪][確認要求]
4 A: うん]
5 A: うんうん大丈夫[大丈夫J 司 [確認1
6 B: ごめんねJ先輩に(.)本当に申し訳ないことした. =今 [謝罪][反省]
7 A: どうしたん?= 司 [説明要求】
8 B: なんかね， 、
9 A: うん.
10 B 電車(.)のトラブ、ル(.)があって・，なんか動かなくな[ちゃっ」て.なんか








}I弁19 A: うん.20 B: ちょっとなんか調子悪くって電源つかんくなって，[今]本当使えない状態で21 A: [あ]
22 A: うん
23 B: 本当，主主，;::ごめんね[本当ごめんね.J
24 A: [大丈夫大丈夫.J =争 [受け入れ]
25 B: 本当ごめんね，[本当にごめんね] =今 [謝罪】



































































































10 B: [t!判明日n] うそだ.
11 B: 山川叩n.-i\ni~~;hu判官官何台.-#\4.耐川吋"1叫hÎ'Lln ，Ll n1 1i1古川苛Ð1"? "¥ 
B: うそだ.私 facebookをやってたんだ.君にメッセージ送ったけど¥届いてないつ I [冗談1














4 A: [~.Ll n]岩間州自1言.m~'Ð.hh
[もう君]に何か他に言い訳があるの.hhA 




7 B: lD.un.川尚1占1，."14l';1 Hw D"""Lln l 1I1 ht!" ?=l ~jjÐ14l1.1 11JfmJ均四1仙 ""Hn"WD"1，.
8 B: >￥附叩1叫1~U古川'El"~'lJ，仇百tv"~1~U刊 Ðci川市Ð::LLn. 干 <hh
B: ああ.人が使つー.たくさんの人が使ってるから分かる?卒業式みたいに人
B: が多く使ってる.>干BTSのトラブ、ルが起こったと，みんなすぐ電話使うんだ、 hh






















者 Aは、 2Aでf1url冒明百1同 111.(やっと来たね.)Jと【文句】で反応している。 Bは、文句に対して、 3Bで
fb目白.'lID 1 'Y1lY'i ~bbn:. bb~旬U4Lτ1'l!iM~ 1.I百1 目Ðmb~コ1.1~. (ええ.ごめ:ん.でも今回寝坊したわけじゃないよ.)Jと【謝
罪]と共に[責任軽減の主張]をし、さらに、 5B で「泊UL4m日1州叫1.IbbUU一面曲~Ð~. 'l!i b~ ÐbbnhJ日1dfτ町1州勺刷百
'l~1.I~b'i!J. (今回一BTSが故障したんだ.BTSの窓口に聞いてみたらいいよ)Jと[言い訳】と共に【裏づ
け方法の提供】をしている。しかし、 A は再度 6A で f1vi山由limτ日 L白川博 .ÍÎ日古田~'l"in'l!i:î:iH'L õl !Jb"l'\"iÐbむ?(主2ム
長く待たせとし、て.携帯とかは持つてないわけ?) Jと[文句】を言っている。
すると、BはAの抱える不満な気持ちを軽減しようとして、 7B-8B25と 11Bで[冗談】を言い、その後



















4 B: 01川哲D?回目可.L判也稲川:..，;"，，1" 自IIL~宮古判，j"i~.
B: そうなのワうんうん.ごめんなさ:い.電話に気付かなかったんだ.
5 A: iiÐ~ ワ可・
A: うんうんうんうん







会話 TH10は、場面10:((間接・時間・軽・疎》の状況である。まず、遅刻した加害者 Bが 1Bで
I L白A司自1判凶LLn:判日請す1lLuumdddm仇 LlJlJil(.)!JUL ñ~L 'V\@iW明也~i~LLn: : 'j'tlL~!J. (あA:ごめん.なんか乗ってきたパ
スが(.)トラブ、っちゃってパスが故障したんだ.)Jと[謝罪】と共に[言い訳】をしている。それに対して、
待たされた被害者の Aは、 2A-3Aで、lei自・Ln 'la.iLUU hLi!J. LL古川間nil 'iJ ~b'(1'j'lJlI mLn刊a.iLüuh.'l付白4MLdm品川L 日4 百
'l~. (なるほど.マイベンライだよ.最初君に自分で行くからもう大丈夫.もう来なくていいと連絡しようと
思ってたの.)Jと【理解】を示しつつ、[皮肉】を言っている。






















B: {A，oh>l'"けu..f'lUJ1i1D::lLn:::. .HHj\H~ t1';l~~可 Ò:. } 
B: {Aごめん.遅かったわ電車が故障したんだ.}
2 A: 叩.'"叫相官創刊"H，仇目.>1". 
A: すごいζとをやってくれたじゃない.人と約束してるしどうしてくれるんだ.
3 A: "叩'，1~'~1引払L~ tJ.，fV.，)jl'町山nめh白，，，."n. [，白川川0:'山01判官一]
A: 電話もくれなかったし.向こうにどう伝えればいいのかわかんないよ.
A: [もう行こう行こう.謝りに一.]
5 B: [，古目"n'>liID'者自問川町.]= 





B B: {u，目叩1叫ふ3JWlI"'il"lID.l司わ刊:Li""n.，;'，'>li.:>l1 ""'ò:.} ，;'"印刷M，，'剖'.r1~'1J ÐnLLnò:.
B: {だって本当に電車が故障したんだ、って.どうしたらいし、かわからなかったん
B: それに君に電話しなかったのが悪かったよ.





















1 Yl1Yu:d目.fml1れれL川::."jl1 ~uLÎ~!.1出世:.} (Aご、めん.遅かったわ電車が故障したんだ.})Jと甘えるよう
な声で【謝罪】と共に[言い訳]を行っている。それに対して、被害者 A が 2A で「叫 bb"j~:IJ1門前f1uH~.叩.
内k(すごいことをやってくれたじゃない.人と約束してるしどうしてくれるんだ.)Jとすぐに【非難]をし




この後、加害者Bが58-68でrL白 LLn'laJ~1l崎市首U.~L1tJ.二 L4白44Ld目コ晶弘前同官自UL白 ~.=L~tJコ品 LÙ閉山日m~1L白山品
LÙu.~m:!J1百1 目 Ð~LLn. (心配しないでこのことは私が責任を取るから遅刻したのは私だ、って自分から言
うよ)Jと[責任の表明]をしている。それに対して、被害者が 7AでrLL Iii品目'laJ高山η:?LL li'1LLn\i~'ltlu 白mれわh
(でもそれもよくないで、しょ?作家になんて言うの.)Jと【否定]・【情報要求]をしている。すると、加害














3 B: M古音.凶du古1nv..Lifu叩 DL1J Ðf-L~[J 1 L 'i1 Ei:"lIEI L1JElf(. )unLiitJuAu<<uEi:引nALL占コ仇
4 B: Lifu ，，，"，， :tm'l!J叩t~肌れLEI \I.U.め1JEl nL fÌ1L El.:J 11L 'i1REI何回: rl1 よ~，;)::l高"m，'l!!引 Lれ LLれ
B: いや.じゃ，電話番号頂戴.その作家の(.)電話番号教えてもらうわ.
B 彼に電話して謝るわ.そして私たちは今からそっちに向かうことも伝えとくね.















そうすると、 38-48 で rL~tJコL'l"1 Ð~l'YJ'j"'l出自I判官L~1L 白4 ・ LLめU 白m~1L白山m百白州U.Ð~Thれ司 ~L高山1~'ltl 'l'\ 1L~1LL li'1.(彼に電
話して謝るわ.そして私たちは今からそっちに向かうことも伝えとくね.)J加害者自ら作家に謝ろうとす
61 






















































表 5ー (3) (間接・時間》状況における JPとTHが使用した言い訳内容別の会話数
《直接・時間》状況 lP TH 
B 8 」 正直にロフ 。。場面gf軽・親j 正直にロわない
い しない 。 。
合計 8 8 
8 
」訳を 正直にロう
7 。 。場面lOf軽・疎J にロわない
l 。い しない
合計 B 8 
8 |正直に口う 8 。。場面llf重・親」 をI正直に口わない 。 。い訳しない
合計 8 B 
8 6 」 正直にロう 。 。場面12f重・疎」 正直に口わない
い しない 2 。
合計 8 8 





5. 1. 2. 1言い訳の発話の特徴と被害者の反応の特徴
ここでは、状況別に加害者が用いた言い訳の内容の特徴を見てし、く。また、それぞれの言い訳
の発話が被害者の反応にどのように影響を与えるかとし、う点も考察する。







































4 B: なんか>故障かなんかで[動か]んくなっ(.)てー ・で，30分<(.)ごめんね. 【言い訳の言い直し][謝罪]
5 A: [うんうん.J
6 B: 本当遅れて[ごめんね.J









2 A: I うんうん]
3 B: Iかなんか[で:J全然(.)進まなくて口だから遅れちゃってー (.)ごめんね
4 A: うんうん]
5 A: 1=連絡してくれればよかったのに 司 【文句】

















l B: なんかさ，電車がさ[:J止まっちゃってさ[:J途中で， =キ [言い訳]








10 B: [そう.J [ふんJ }:理解][，\!!，\;\~り 1
1 B: うん.
12 A: .hあれ?どうしたんかなって思っていや，でも，なんかメールとか



























2 A: I うん.J うん.J
3 B: Iちょっと電車が遅れて[ごめ:ん.J連絡すればよかったんですけど.









l B: ごめん.すごい遅くなっ[ちゃった:J I謝罪][容認1
2 A: [ふんふんふん.J
3 B: 今日電車が:，[途]中で止まってしまって口で，しかも連絡しようと思った 【言い訳][弁明]
4 A: [うん.J [うんJ
5 B: んだ、け[ど:J(.)こんな日に限って携帯を忘れて[きてて:J(.)ごめん.すご、い遅く [自己非難】I謝罪]
6 A [ふん.J [うんうん]
7 B: なっ[ちゃった.J=待たせたよね.. [気配り]
8 A: [うんうん.J




















































B: I .f，"DEln)J1LUh占1 れD:.~L 9Ì判shnd古叩1<<lUfftli::.
B: I朝早くから出てきたけど，乗ったパスが故障して 司 [責任の軽減][言い訳I
あコ?弘前甘11m.n1，)1m.，u.n.，. u. 目目hi'盲目 .~1占.
A: Iそうなの?連絡してくれればよかったのに.ずっと待ってた. 司 [文句】
会話 TH14<場面10:交通事情のせいであまり親しくない同等の相手と一緒に行く買い物の約束に 30分遅刻した>
主要部
1 B: L古oA口1~.ín"'II，.，"1判占1 >J1I(.).ñm柄引仇，;-.，.，1宮1.，.， . 
B: ああ、 A，ごめんなさいね.BTSが(.)何かのトラブ、ルがあったみたい. j-訳12 B: 間刊日、私判官u寄".，.(0.4)，..叩品(.)fl~' ，r， i.， "，n"I，"，.，i，U.，. 
B: プローンチット駅で.(0.4)うん.ここに来られるまで 30分も(.)待ってたのよ I事情説明】
3 B: Ð El.司自I制百可知可，明E11 '111=1'，;)~\I可・
B: うん本当にごめんなさい，本当にごめんなさい. [謝罪】
4 A: í..約九山司，，1ヲ~.
A: うん，分かったいいよいいよ =今 I受け入れ][許し]
会話 TH13は、場面9:((間接・時間・軽・親》の状況で、会話 TH14は、場面10:((間接・時間・
軽・疎》の状況である。会話 TH13 で加害者 B が使用した言い訳は「凶白.品目白mmtlõiti1t出白.ttlõi~Ð訴すddd
aJ1仇dhrk(うん.朝早くから出てきたけど，乗ったパスが故障して.)Jで、会話 TH14ではrt品Am司自1m.










会話 TH15<場面11:交通事情のせいで親しい同等の相手と一緒に行く作家のインタビュー の約束に 30分遅刻した>
主要部
1 B: {A~.l判官山ゴ U ..ff'\.L ~1れ n::Lln:: .古 mj\Hfftl 'il~.:I可 ij ，.} 
B: {Aごめん.遅かったわ電車が故障したんだ¥} =今 [謝罪][容認][言い訳】
2 A: .n ，目。~， n古柄引"HiÌ1".~，1，.
A: すごいことをやってくれたじゃない.人と約束してるしどうしてくれるんだ. [非難]
3 A: ..'LLn1~h，~，~，，j\..." .f，'叫h司副 ::1JElnL占'， 1、"，1，， """n[ ，吉町1u ，~.，'山.t附ー]
A: 電話もくれなかった.向こうにどう伝えばいし、かわかんないのよ. 【文句】[共同行動要求]
A: [もう行こう行こう謝りにー]
会話 TH16<場面12:交通事情のせいであまり親しくない同等の相手と一緒に行く作家のインタビュー の約束に 30分遅刻した
> 
主要部
1 B: UrtJ A ，司 .t判世帯けU 判 ..;'01洲、~1~"''\.L U1Jt -，1'U. it~'\.HL lJlJ L罰則明司ず町'lIEl¥lづ:Ln..f'¥.L雪ElU1¥UJ1nLitJ• 
B: あっA，ごめんなさい.なんかBTSが今日ー ，なんかトラブ?ルがあったみた =今 I謝罪][言い訳I
B: すごく待たされたんだ.
2 A: 同叩?Ln-，Ln叩 11'11↑1.iLu，1刊，L~~1:::i1 ýJ L fÌ1ñ 'i ÐÐ ~'lÌ1 \11 'U.Lれ吋".





























5. 1. 2. 1. 2 [正直に言わない]場合
データ'/;tL-。





































































5. 2. 1. 1使用された言い訳のタイプ
以下の表 5-(5)は、 《間接・物》状況における JPとTHの調査対象者が使用した言い訳のタイプ
の結果である。
表 5-(5) (間接・物)状況における lPとTHが使用した言い訳タイプ別の会話数
言い訳のタイプ 81-、
具体的な状況 自 税 文 他 lR 設定要因 話者 合計
発 明 句 I.tι 
場面 内容
13 人にぶつかられて自分が持っていた同 lP 8 8 
親
等の相手の本に折り目がついた TH 8 8 
軽
14 人にぶつかられて自分が持っていた同 lP 8 B 
疎
間 等の相手の本に折り目がついた TH 8 日
接 15 雨のせいで同等の相手に貸してもらっ lP 8 8 
親
た大事なパック、が雨に濡れた TH 7 B 
重
16 雨のせいで同等の相手に貸してもらっ lP 8 8 
疎











5. 2. 1. 2会話の連鎖組織
以下の図 5一(9)'"図 5-(12)は、被害の程度によって分けられる日本語とタイ語の言い訳会話
の流れである。
図 5-(9)lPの《間接・物・軽》会話の流れ 図 5-(10) lPの《間接・物・重》会話の流れ
~ -ー ーー ・ー・ー ーー ・ー ・・・・・・---“・・胸骨情"ー ーー "ー ーー ・ー・ー ー







1__-ー -ー ーー =ー ーー -ーー ーー ーー ---句--..----












































幽・・・・・・・・・・・・・ー ・・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 田ー ーー ーー ーー
【確認要求】
前半:
: ilk 官zり~U I|い【ぷ物蜘ι(J)忠:
--二tエこ---
1 加害者 被害者
; 11 : 【問題解決の鍵剖 (3) 
後半;
加害者【a】



































































































































































、? ? ? ?
[言い訳】[悪気なしの表明】
2 B: íi" ，，~川町，，"Ei:.，，"1"1占，f，h ，，:， [LÐÐ].
I理解1
2今 【確認要求】
}:蹴][tJH~ ~ Lt 0) 
【謝罪][悪気なしの表明]
A: うんうん.大丈夫.今度から気を付けてね. =今 [理解]【許し]【注意1
9 B: れ， i:. 
B: は:~、， I土し¥ =今 [承諾】
上記の会話TH17は、場面14:((間接・物・軽・疎》の状況である。まず、加害者のBが1BでILL~11 
hh (.)同日仇LÛU(.)泊目!Ï1J ii <il Ú~u~. LL~ti~1 1L'l1 hi1~yj1L 白~. (でもhh(.)あの:ノー トに(.)ちょっと折り目ついちゃった
のよね.で、も私がやったわけじゃないよ.)Jと[結果の言及】と【責任の回避]を言った後に、 2Bで、li叩
'î~剖 1 '15UL 'j'1Ð~.Lτ11lJ1~品1司U~ ， L 目白. (人にぶつかって来られたんだ.私のせいじゃないよ，うん.) Jと[言い訳]
と共に【悪気なしの主張】をしている。それに対して、被害者は4Aで「附白・(そうか.) Jと[理解】を表
明した後、ノートの損傷について[確認要求]一[確認】を行っている。そして、損傷を確認したときに、
被害者が 8AでIL自白小川口uhl'\'j'~n. 百柄引コ判官廿品加わ汗ULU白~. (うんうん.大丈夫.今度から気を付けて






B: Ll" .ff，"v:: 1J Dni1~ÐfiLrl El ffflÐU4\.t;j::-，同udJU司 ::Liì ，" ~1 'Vl1LLn Ei::
B: で‘もねさっきこっー ，こっちに向かつて歩いてくる途中，
2 B: 自何%句uu.d"l"r'l古".Ð Ll n~.\\. ，1\J白羽，x1U nLLnUmami::
B: 人にぶつけられて本が落ちて.それで、表紙に折り目がで、きちゃった.
3 A: (0.4)↑ hu i Lln: :';1 ，" "n'~ ，，'Ï"'UÐ'.[明白書E1 J~\HdElLln:~，山1 l.J1 nu::d'u
=今 [事情説明】
司 [言い訳]【結果の言及]
A: (0.4)↑もう↑きみ何で気をつけてくれなかった?[この本]はね: =今 [文句】[物の大事さの強調1
A: 手に入れるのが難しかったよ，
4 B: [n1I¥-1 (だって)
.←ー5 B 判DilTu小品川叫::.'lIu百1叫が1~uLii'\.UJ1"J1'，" Ð Yi 1 '1'VIuEI:Ln =今 [言い訳の繰り返し】
[責任の回避】B: やつがぶつかってきたんだ.どう歩いてたかよくわかんなかったんだ.
6 A: 千u[が，i.i4I1時]，"u.叫当旦色辺ι
A: あ:あ[見て.傷]になっちゃったんだ.しかも、表紙だし. =今 【文句】
7 B: ョJÐ1~"'1比巾 l(ごめんなさい.)
8 B: LÐÐ 可官 Ð1~苦k =今 【受け入れ】[謝罪】
B うんうん.ごめん.
会話 TH18は、場面13:((間接・物・軽・親》の状況である。まず、加害者が 18で["LL~晶司~U自n-.h判白a
Ld白品目wffu.司:::-，明日ud晶司~L~U.:lJ 1 'V1 1LLn 司dで、もねさっきこっ，こっちに向かって歩いてくる途中，) Jと[事情説
明】をした後に、["jj~ U.'llU.LL~1叫4自白 LLn 'VI<iu.!1~'l tlei~ 明治t1mLmJUL自tJ ei~.(人にぶつかられて本が落ちて.それで、
表紙に折り目ができちゃった.)Jと[言い訳]と共に【結果の言及】をしている。 (0.4)の間で被害者が
ノートの状態を確認した後、 3A で「↑ 1附↑ LLn: 刊川nhi~凸L日目司 O.叫'~~mj'u.品 l川品引tJ1nu. ~LÌ'目.(↑もう↑き
み何で、気をつけてくれなかった?この本はね:手に入れるのが難しかったんだよ.)Jと【文句】を言
うと共に[物の大事さの強調]をするとし、う、否定的な反応をしている。しかし、このように言われた加


























B: lLfIU.UU-fID.1明日tl'l>lれUii:.>J"(.) La.:. L自由 n~".
B で、もー 謝らなきゃならないんだ.バッグ、が(.)汚れた.雨に濡れちゃった.






5 B: >J"Lfl"苛白山hHit.日ElL~1einLL古'1 El::， LL~1 3TULLU lJ[i'n¥1iDtlnEi:.J 
B: シミlこなって.洗濯したけど，あの[取れなかった.J
6 A: [;(i.-J (これってー )
7 A: ;(i.(.)山nrhflEl.1"';1fl1吋問日明眺め切れ?
A: これは(.)もう洗濯してみたってこと?
8 B: 叩 D. 目守一.
B ええ私ー
9 A: 1tILL"-. 
A: これだけ一.








14 B: 目叩Dt1' >1 
B: ごめんなさい.
15 A: ~11， 1占.111L自，，1.>l'Ðn.>J"(.) LaD:11J弘前"">J"L>lD:1叫dlu1，• 
A: 仕方ないな.大丈夫.パックeは(.)もう汚れたのでしょうがない，いいよ.



















を表明した後、 18でIbb~hbUU-~1J刊白tY1l>f品目白.品(.)閥抗 .b í:l ~n山. (でも一謝らなきゃならないんだ.バッグが
(.)汚れた.雨に濡れちゃった.)Jと[謝罪]、【結果の言及】、【言い訳】をしている。被害者は、 2Aから
9Aまでで、自分のバッグの損傷について【確認要求]をしている。それに対して、加害者が[確認】
と共に[感謝】、そして、再び 128で、Ibb @i山口(.)~u.aJu. liln叫n坦正斗司守門.で、も(.)雨がすごく降ってて杢主
ιム」と[事情説明の強調】をしている。バッグに付いたシミが取れない事実は分かったが、相手があ
まり親しくないため、被害者は 13Aで「凶刊.(うんうん.)Jと[受け入れ]ざるを得ない。また、この後の











4 B: nm~1"nL;i u ""'111"(.) かれぬEl~・
B 君のバッグ‘がね、私の頭の(.)雨よけになってくれた.
5 B: 判DElDn3J1例EIn骨骨， ""n.h，1uL"". 
B そして、もう一回バッグ、を見てみると、もうシミがついちゃった.






9 B: ，;'"..""..，;'"1.，，司吋刊..， iî. 品目I判 ~.L l'l'i1 :::i 1 .ffuðJÏn弘前ぬ111..n"n.
B: どうすればしw、か分からないごめんなさい.洗濯したけど、取れなかったの.
10 B: L.1LU"11L;(U1，;''LU 批判u1.1山首1U(.).1L刊.".山ふ.u.;¥'.1剖川UHIEI::.
B: じゃ、これと同じデザインのを頑張って探してくる新しいのを買って返すね.
11 B: LD.[:::叩 Jt羽山::.ElEi，¥lelUSlU[山 ].11101U"";(目別古1L1I.
B: あ[:ー .ご]めんね.怒らないで、[，Jきれいじゃなくなるよ、しわもできちゃうし.
12 A: [hu unJ(もう、君) [t川 J(もう)
13 A: hhh L凹 [11，."nhi'. J 
A: hっふん.[じゃ、もう怒らない.J
















会話TH20は、場面15:((間接・物・重・親》の状況である。加害者が 18でIb@i':h. .~1J (0. 2)山品川u.:.









をした後、 10B でIL白「占凶1Lbコ品Ldm洲町副知"VI1il1 目(.):lJ1L "VI íl 白U自由~tL自白 .4白:lJ11 "V1''l"VI ~L日目白. (じゃ、これと閉じデ
ザ、インのを頑張って探してくる.新しいのを買って返すね.)Jと[補償の申し出】をしている。また、この
とき 11Bのように[謝罪]と共に、冗談交じりの[許しの求め]も表明されている。最後に被害者が 13A










































表 5ー(6) (間接・物》状況における lPとTHが使用した言い訳内容別の会話数
《直接・所有物》状況 lP TH 
8 8 上 正直に口 フ 。 。場面13r軽・親」 正直に口わない
い訳 ない 。 。
合計 8 8 
8 1正直にロう 8 。 。場面14r軽・疎」 をしI正直に口わない 。 。い訳 ない
合計 8 8 
8 8 」 正直にロう 。 。場面15r重・疎」 正直に口わない
い訳 ない 。 。
合計 8 8 
B |正直にロう 8 。 。場面16r重・疎」 をしI正直にロわない 。 。い訳 ない
合計 8 8 





5. 2. 2. 1言い訳の発話の特徴と被害者の反応の特徴
次に状況別に加害者が用いた言い訳の内容の特徴を見てして。また、それぞれの言い訳の発話
が被害者の反応にどのように影響を与えるかという点も考察する。
















































l B: (0.3)で、な[:(.)Jちょっとな，謝らなあかんことあって[さー ]今日さ[・]， 、[謝罪1
2 A: [うん.J [うん] [うん.J
3 B: 学校に来るときにさ，
4 A: うん.
5 B: あー **そこで、そこで、やねん.[ほんま]ほんますぐそこで[や]ねんけど・ I事情説明】
6 A: [うん.J [うん.J
7 B: ああ.Aさんー .Aさんと思ってLlでかぱんからこう取り出して口歩いとったら，
8 A: [うん.J [うん.J
9 B: (0.2)なんか(.)ラグ‘ビ一部の[::Jやつらが:
10 A: [hhJ 
1 A: hhhh 
12 B: hhrワノ、ノ、」とか笑いながら，
13 A: うん
14 B: 歩いてきてー.ああ:避けなきゃ思った瞬間にもうぶつかってし]うわー [言い訳]
15 A: [うん]
16 B: 落としちゃってんやんか.
17 A: ああ，そうなん? =今 I理解]
18 B: うん.ごめんめっちゃ折り目ついてもうってさ・. =今 I謝罪][結果の言及]
19 A: うん.
20 B: (0.2)。ごめんな・。 =今 I謝罪1
21 A: あ，ええよ折り目ぐらいやったらいいよいいよ =今 [許し1













2 A: I うんああ.J
3 A: Iそうゃな.うんうん.
4 B: Iで，あの日さ[:J帰りさ日めっちゃ大雨降っとっ[てさ:J，
5 A: I うん.J [うん.J ああ:Jそうゃな.うんうん
6 B: Iでなんか(.)細い路地のとこゃったから，[タク]シーとかもそばまで来て
7 A: I うん.J
8 B: Iくれへん[くて]さ.，走ったんやけどさ，
9 A: I はいはしっ
10 A: Iうん.
11 B: Iめっちゃびしょに濡れてしまっ[てさ]:，
12 A: I ああ:Jそう?





































































































B: I "，;間，~.，1~"司në nL~古コ n::.
B: Iまた楽しくないこともあったんだ. ?? ???? ??
、?
2 A: I .10. 
A: I何?






5 B: 1"古コt仇再旬以引自::.LL d'1 3Tuñ..dh~Ðr.h \l.yf L 膏ULduitmg.
B: Iで、私にぶつかってきて.それで、結果はこうなったんだ. =今 [言い訳]【結果の言及】
6 A: Ih↑ ぽ創出?
A: Iおお↑これ? =今 【文句]
7 B・ID. 
B: Iうん
8 A: .l' [J]Jtl¥lτJl品、柄UlHI.











B: I "li11hh (.)凶..r，，， U\\(.) 苛自l.JE1lJ'Û，1Îl~ \I，::. L冊目.11m1，;1制1HHl
B: Iでもhh(.)あの:ノートに(.)ちょっと折り目ついちゃったのよね
B: Iでも私がやったわけじゃないよ
2 B: I jj" \l~叩1 "lf\l， L 'j" 1 Ei:::. L''nL剖1占品1刊，，[，自白]
B: I人にぶつかって来られたんだ.私のせいじゃないよ，[うんJ.
3 A: ，~，.-]そう 9






























2 B: 1 ".1 LLuml"，r"再馴 n l1 EJ. 例n:JJ1 U，占1 aJ'U. ñL司'"，H) [J9Ì 1~.
B: Iそしたら雨が降っちゃったの.降ってきてシミlこなった.






4 A: [LDD.] (ええ.)
5 B: u. vi 1Ïu. ñ u. uu.. 1ÏuñL自U.f1 1~L自".， "1...1附，"hloJ.hh[唱]ぼ目前山口♂
B固 なんか玉みたいな柄になってる.新しい柄.hh[気]にしてるワ
6 A: [L""] (おし、)





8 A: [制日.](気にしてるよ.) 【文句・確認】
9 A: 11".判 1nhnuiEi:前
A: 1ホストファミリーからもらったんだよ.










12 B: Li"，"nLD，1.i!l". 





























B: I u，;uuu(.)仇刊.'[¥'1包めVD:，.r"(.)lO.: ， l司 vn~" ，
B: Iでも(.)謝らなきゃならないんだ.バッグが(.)汚れた.雨に濡れちゃった.
2 A: lDV?肘 .aUtlEI::L'VI'Hl?
A: え?ここなのつ






会話 TH24は場面16((間接・物・重・疎》の状況である。加害者の Bが 18でrLL~山u(.)~日刊白I判官
~1~ei~. 3Tu(.)L目的・ Lîl~n山. (でも(.)謝らなきゃならないんだ.バッグが(.)汚れた.雨に濡れちゃった.)Jと、ま
ず[謝罪】をして【損傷の言及]を表明した後に、雨のせいで、バッグにシミが付いているという[言い
訳】を正直に言っている。そして、バッグの損傷について【確認要求】-[確認]を終えた後、被害者





















































































































表 6-(l) 6. 1分析対象場面
場面 略称 状況内容
1 直接・時間・軽・親 自分のせいで親しい同等の相手と一緒に行く買い物の約束に 30分遅刻した
2 直接・時間・軽・疎 自分のせいであまり親しくない同等の相手と一緒にして買い物の約束に 30分遅刻した
3 直接・時間・重・親 自分のせいで親しい同等の相手と一緒に映画を見る約束に 30分遅刻した























6. 1. 1. 言い訳のタイプの使用結果
以下の表 6-(2)は、 JPとTHの調査対象者が使用した言い訳のタイプの結果である。
表 6ー (2) (間接・時》状況における JPとTHが使用した言い訳のタイプ別の会話数
言い釈のタイプ Kv 、
具体的な状況 自 税 文 他 S町設定要因 話者 合計
発 明 句 なL
場面 内容
1 自分のせいで同等の相手と一緒に行く lP l 6 I 8 
親
買い物の約束に 30分遅刻した TH I 4 3 8 
軽
2 自分のせいで同等の相手と一緒に行く lP 4 2 2 B 
疎
買い物の約束に 30分遅刻した TH 4 l 2 l 8 
直
3 自分のせいで親しい同等の相手と一緒 lP 2 2 4 B 
接 親
に映画を見る約束に 30分遅刻した TH 2 1 2 2 8 
重 4 自分のせいで親しくない同等の相手と lP 4 l 3 日






















図 6-(I)JPの《直接・時間・軽》会話の流れ 図 6-(2)JPの《直接・時間・重》会話の流れ







3 加害者 蹄者 :ー





【許し】 j| 陥の棚](1) 
二二二二二ヱエ:二二二二二二二二
!加害者 被害者 i 



































後半 1 I【{f意} ' 
い後半+




I 加信者 I 
1 1 【捌罪](1)
_. ------.- -- 行動要求](1) 1 1 1 1 I失調行D.要求】 (5) -_. ----. -
L.!__________・--闇4・---園田----ー 四ー -ー ーー 幅四=-'_1
図 6-(4)THの《直接・時間・重》会話の流れ
p--------・・田・・・・・・・・ー・・・ E ・・・・・・・，















1 ¥/¥L-____________ y~/ 1 







;!Ti] 1 11 I開制](J1i 
1 (任怠) I 11 






















次に、上記の図 6-(1) '"図 6-(4)の流れを持つ日本語とタイ語の言い訳会話をそれぞれ取り上
げながら、具体的な会話の連鎖組織を詳しく見てして。






















































































































































































































































































2 B: 品川 J.ff~'lHI t 'YIlYD:: .1"'\4Ü.ffu~ ，" ~ntl Ei::. ~il El fh4~a:: fl"ill主位..Ð.!.:..Ð::LLn.
B: ああ君，ごめんね:今日寝坊してさ.タベドラマ見すぎちゃって:
3 B: ，j'，，~.1判別訂可・ LL 'il.ffu百雪山吉コ，，:，1".[ ，;("]われ唱'""司自.
B 本当にごめん.でも急いでたよ.[ほら]走って来て頭ぼうぼう
4 A: [;(-]おしい
5 A: れ司自.d罰ElH~u':h u. n 3J1H1tJ L vn1:: (. )i1 LnUEl'¥.Li nEl::hD Eh，d? 
A: ぼうぼうなんてアホ.要するに遅刻したのは(.)寝るのが遅かったから
A: ってわけ?


























すると、加害者 B は 6B で 1>品川1~i~1司品別出目 .LLn百j'i1LL 'VI副l.J n lÍÌ品hj1~Lilu~uR1問問山口:1i:.< (でもわざ
とじゃなかったのよ.分かってるよね普通さ私遅刻するような人閉じゃないんだから:.)Jと【確認】で自
分が寝坊したと容認すると同時に、[悪気なしの表明】と[責任の軽減]も行っている。しかし、遅刻し















? ? ? ?
[注意]
3 A: '.."，11羽官1ñ剖 1 ，:h~羽叫.UII古1ñ\4L¥4EI:. L~LJ1~1UiuL~L R'~吋z
A でも今度から早くきてね仕事が終わらなくなっちゃうから.
4 B: "，."目，.目.型D1~ ，.可・
B. うん，はい.ごめんごめん今 【受け入れ】[謝罪]
会話 TH26は、場面2:((直接・時間・軽・疎》の状況である。この会話では、遅刻してきた加害者





たりすることができず、 rL目白州1明治青山1市刊叫日目LL lÌ1 品L"\.\日~. L~tJ 1~1UaJu1lJ L t;'7"ei~. (でも今度から早くきてね.仕





会話 TH27<場面3 自分のせいで親しい同等の相手と一緒に映画を見る約束に 30分遅刻した>
主要部
B: (6.叩 :::A ，A ，A明，r.J1J.1U山由?昔日可刊 ~.1~"I\， A.
B: (g-..ゃー:::A，A，A映画もう始まった?しくしくごめんね A. =今 I驚き】【確認要求]【謝罪I
2 A: 川 g，.uれL"lI1L'i.1'bJvf"U1UUEhi:::L官..hhh
A: 他の人はだいぶ前に入場したよ、あなた.hhh 司 【文句]
3 B: (~U，t"，，"間1J\IJ ，，，.，.
B: (/i;ら，じゃ急いで行こうか. }I-求】
[謝罪][言い訳】【謝罪】






6 B: ，;uA， .;，引引1I1i1"'n~'j.n~:::A. LLti111uihì\n..，~司刊刊lIJ1".;， ~. 
B: A、本当は間に合ったよ.で、も今日は本当に駐車場がなかった.
7 A: li.;，"，刑制=1J .ni1hì'~1íì1J1~ ， ，.1J1山.
A: いや.いつもそう.=10時，10時に来てって言ってたのに.









h~日記m1u， LL ，h;j~Llì 1l .hhh(他の人はだいぶ前入場したよ，あなた.hhh)Jと[文句]で返している。それに
対して、 Bは遅刻を気にかけているとし、うにふうに見せるため、積極的に3Bで【共同行動要求】を示
し、続いて、 4Bで、IL "i"1 'l1白lm，.u，~A.L "i"1 'V1 1 r1司自明苛口1 3-i1~::Ð~. 'lI1l 1竹田守~ '). (ごめんねA.駐車場がなかなか見つから
なかったんだ、本当にごめん.)Jと[謝罪]、[言い訳]をした後、最後に[謝罪】をしている。しかしな
がら、数回の謝罪にもか均わらず、Aは許すどころか、 5AでIîtLLnflbîttrh引tJ fil~~Lît 目'VI1? (おい君何時に
上映するって分かってる?) Jと【文句】を言い続けている。








B: LÐEl， LLn.世 Ðtm，，"， n~L.""n.判 Ð~苛mr"，自制3J 1 nL fHJ Eì ::LLn::. 
B: ああ，君.本当にごめん.すごい渋滞でさ: =今 [謝罪】【言い訳】
2 A: t.r~. 
A: うんうん. =今 [理解1
終結部
3 A: Ln，守U'L"lI11!J川D"
A: 君，さっさと入ろうよ =今 【促し]
4 B: LD 刊.t. Lmゴ".省8414z ，管Ð~LLn.
B: うんうん分かった.ソーリー，ソーリー. =今 I受け入れ】[謝罪】
5 A: LD↓1，;↓Lil" ! ，苛 lっ




















































《直接・時間》状況 lP TH 
3 7 。 5 場面1r軽・親」 正直にロわない
し、訳しない l 。











ロい訳をしない 4 2 
合併 8 8 




ロい訳をしない 3 2 
合計 8 8 


















6. 1. 2. 1言い訳の発話の特徴と被害者の反応の特徴
ここでは、状況別に加害者が用いた言い訳の内容の特徴を見てして。また、それぞれの言い訳
の発話が被害者の反応にどのように影響を与えるかという点も考察する。











































B: 本当に遅れてごめんね.あの，寝坊しちゃって，朝.ごめんね. =今 [謝罪】[言い訳][謝罪】
2 B: 昨日ちょっと(.)飲み会があって. [事情説明]
3 A: ああ.
4 B: で，寝るのが遅くなって.で，寝坊しちゃった.ほんとごめんね. =今 【再言い訳][謝罪】
5 A: 干そうか，[そうか干] =今 I理解】
6 B: [￥本当]ごめんね. =今 I謝罪】

















3 B: I ((つばを飲み込んだ》なんかもう:時間(.)9時とかやって[J.で，そこから用意


















1 B: I今日さ.，なんかあの.，パスに乗り遅れちゃっ[てJで，連絡しようと l 司 【言い訳1
2 A: I うん
3 B: I思ったんやけ[ど]携帯:をね，ちょっと家に置いてきちゃっ[て]，本当ごめんね. I 司 [弁明][謝罪1
4 A: うんあ:うん]
5 A: I あ，大丈夫.










l B: ごめ:ん.お待たせしました =今 I謝罪1
2 A: は:し¥やっと来たか↓今 10時半だけど.
3 A: まあで、も(.)まだ宣伝とかやってるし.大丈夫っし =キ I気遣い]
4 B: =大丈夫か[なLごめんな朝起きれん]くって.hhh =今 [心配の表明][謝罪】[言い訳]
5 A: [うん，間に合う間に合う.行こう行こう.J
6 A: hhh￥またか.干 =今 [文句]
7 B: hhh￥そうなん￥hhh遅れんくて，パスにもう乗り遅れてしまったに
8 A: ううん，大丈夫大丈夫. =今 I受け入れ】[気遣い]





































































4 A: れ唱f1.daB吋1.111Ln M1ll1tJ L w'n:: (. )i1U nUEI '¥.Lin E1:L 'HJ ~1 \1 1? 
A: ぼうぼうなんてアホな.要するに遅刻したのは(.)寝るのが遅かった =今 [拒否】【確認要求]
ん からってわけワ
5 B: 1，i..ff"~，，，"vLLn.ff，，叩I判官.>ゐM占.;'，1.." ~"'け V. 川市fh民間山高.ff"，"，弘司"""問問刊叫ÐV::.< 
B: そう.寝坊したの.ごめん.>でもわざとじゃなかったのよ.分かってるよね普通さ 司 【確認][謝罪】[悪気なしの
B: 私遅刻するような人閉じゃない.んだからに.< 表明][責任の軽減】
L [文句][評価]6 A: I liu. [LL"~1n." ~.] A: Iまったく，本当に.[なんてやっ.]
会話 TH29は、場面1:((直接・時間・軽・親》の状況である。加害者 Bが相手に会って 18ですぐ
に[謝罪]をした後、 111.il品れれ目白.(今日寝坊してさ)Jと[言い訳]を行っている。さらに、 18の後半
で1LdÐti1.l司自 ~Aτ旦血旦正.，;，ei~LLn. (タベドラマ見すぎ、ちゃって::.)Jと【事情説明】をし、 1LL~品問ULLl11 1.1~け目 .dU44
前山田目開高.(でも急いでたよ.ほら走って来て頭ぼうぼう.)Jと[努力の表明】もしている。








B: ごめんな，ごめん.寝坊してさ. =今 [謝罪][言い訳】
2 A: >LDD竹.[1向刊.]<
A: >うんうん.[行こう行こう]< =今 【理解】[促し】
3 B: [Lれれ}Ji'1.'.
B: [着替えるのが]遅くてさ. =キ I言い訳の続き】
4 A: >LDD可可く
A: >うんうん< =今 【理解】









旬.LmlL "U'Ii-.;，刊 Ð~ ，" R1 tJ. ~tl- ， ~tlhhi""H~Enêin. 






























































3 B: あー ]
4 B: 遅れて￥ごめん.￥hh
5 A: うん










16 A: I [そうか.J















18 A: まあ，いいよ全然キ 【許し1
19 B: ああf り がとう今 【感謝】
会話 jP26は<場面2:((直接・時間・軽・疎》の状況で、①の暖昧な表現を使用する会話である。
















1 B: ごめん A，遅くなった: =今 [謝罪】
2 A: あ.おはよう.どうしたんつ =今 I挨拶][説明要求I
3 B: もうさ.，めっちゃ↑大↑変ゃっ(.)[て:]今日朝起きて =今 【事情説明】
4 A: [うん.]
5 A: うん.
6 B: 《咳払しゅ目覚しが壊れとっ(.)[てー ]で，そっからめっちゃ急いで[準]備
7 A: [うん] [うん]
8 B: したんやけど，
9 A: うんうん
10 B: なんか(0.3)電車も:[す]ごいhおく，遅れとっ(.)[て:.] 
11 A [うん] [ああ・]・ L竺 I里解1
会話 JP27は、場面3:((直接・時間・重・親》の状況で、[②偶然のアクシデントの使用]と[⑤第三























B お待たせしましたAさん =今 [謝罪]
2 A あ，Bさん 司 [呼びかけ】
3 B 。ごめんなさい.すみません.早く(.)行きましょうか =今 [謝罪】[共同行動要求1
4 A: うんうんうん.[もう]たぶん始まってると思う. 司 [同意][現状に言及】
5 B: あのー .]
6 B: ですよね.[なんかー ] 司 I同意】
7 A: たぶん]そっと入ったら，たぶん大丈[夫だとJ思う.]キ 【情報提供1
8 B: 大丈夫]かな? 司 [心配表明1
9 A: うんうんうん今 [確認1
10 B: Iちょー，病院に行ってきたんですけど l司 [言い訳1
11 A: Iあ，そうなんだ. l司 [理解1
12 B: なんかめっちゃ遅くって，病院の人今 【責任転嫁1
13 A: あ，あ，あ(.)まあ:まあ:まあ:[後ろの]ほうからこっそり今 I理解】【指示]
会話 JP29は、《直接・時間・重・疎》の状況で、[③不可避的な状況の使用]の会話である。加害

































l B: w.罰L'"-L..( .h~.L 'Jhw.Mhr可制'i1Ð::: ， ~L lÌ L 'r1 Ei :::hj El~れ'\.1，.L"j1占."ふ'U1UTID'¥.I，山.
B: なんかうん(.)今朝うちはさ，母がいなくてさ，留守番をしなきゃならな j-b訳1B: かったんだ.
2 B: [凶L"S1LふJn古山、自刊日間吋'l.rEi:.[L..~tml者，，:.J
B: で、[母が]戻ってきてから出かけられたの.[うん.ごめんね] [事情説明][謝罪】
3 A: [e.・.J [同町'l，JL自，'l言]可 =今 I理解][受け入れ][気遣い】
A: [ああなるほど.J [うんうん.大丈夫]大丈夫.
会話TH32は、場面2:((直接・時間・軽・疎》の状況で、[③不可避的な状況の使用]の会話である。
加害者 B が 18 で「判白 ~ÎL '''-L自白 (.)LrlÐ品判白石市1 '\.L L "î1ei: ， LL lJ L "î1ei:1 lJ Ð~Ü1 '\.L. (なんか一うん(.)今朝うちはさ，たまた











B: îi ，HJ1 '\.1，1UÜ~Ð::? 
B目 お前だいぶ前に着いたワ
. 2 A: 111一，~，刑判叩'Libo" 音UI山.古町音uT刻。目m音UI~'
A ちょー ，ちょうど 10時に来た.10時に約束したから 10時に来たんだ.
3 B: I ↑1>l.Q1間ぽ司目前同日Rtl1i1V13JEliwuiu担且.¥"，niTlI:;J'U3J1.刊 1州11JunflUnLU自由.
4 B: I [引]仇凹刊M耐ι
B: I↑いや.モーチット駅で駐車場を探すのに時間がかかったんだ，BTSに
B: I 乗れるまで.結構人多かったし[駐]車場がなかなか見つからなかった.





} 1" "''' 1 
=今 【理解]
会話 TH33は、場面1:((直接・時間・軽・親》の状況で、[④ステレオタイプの使用]の会話である。




























TH34 では加害者 B が 18 で r "l" tl 仇…3J1 '1Ï1Ð~.(パスが・・・遅れたから.)Jとパスのせいにして【言い訳】








































"，uA .'ì，~目1111g~ V1"''\.L'\.L乞 A.LLfi111-，.~;t1Ï\I.明qha創刊M仇討可
A、本当は間に合ったよ.で、も今日は本当に駐車場がなかった.















ある。まず、会話 TH37では、加害者が 18でrL~1 'V1 1fl';) 自明τtl~ a.i~c;Ï::ι(駐車場がなかなか見つからなか
ったんだ、::.)J と【言い訳】をし、そして、会話 TH38 では 18 で「問者~tl~\~~~ :!J1 m日~1Ì :LLn::. (すごい渋滞で
さ::.)Jとステレオタイプpなバンコクの交通状況を使って[言い訳】をしている。




























































































6. 2. 1 1使用された言い訳のタイプ




具体的な状況 自 税 文 他 S町設定要因 務者 合計
発 明 句 aL-
場面 内容
5 自分が持っていた親しい同等の相手の lP B B 
親
本に折り目をつけた TH 4 3 l 8 
軽
6 自分が持っていたあまり親しくない同等 lP B 8 
疎
直 の相手のノ トーに折り目をつけた TH 6 l 8 
接 7 親しい同等の相手に貸してもらった大事 lP 8 8 
親
なバッグに赤ワインをこぼした TH 6 2 8 
重
B あまり親しくない同等の相手に貸してもら lP 8 B 
疎










































































~ I (任意) 11 
後半
[J霊祭】
{寒気なし表明} I ~封nlfしの磁w要求} a午し】(4)【許しの求め} (+ (冗談】/【注意J)
【正当化}
同| I責める1[皮肉]得λ発話 I衡の大.さのft明【磁箆} [j';きJ(指鎗}
{文句]
1-二二二二二~二二二:二二二二二





















図 6-(16) THの《直接 ・物・重》会話の流れ









































l_ _ーーー ーー ー ーー ーーー ーー ーー ー ーー ーー ーー ーー ー ーーーーーー-"『ロF
! 加害者 被害者 : 





































9 B: はい，[じゃあJ，これありがとうございました. 









































































11 B: うん.[でJ.クリー ニングにも.hh(.)こう出して[:]，こう取ろうと思ったんやけど、[::] 
12 A: あうんうんうん]
13 B: 取れへんくて[::.] 








22 A: hhh 
23 B: hhh[ごめん]な..





29 A: hh[hhh 
30 B: 行った苦折に[買ってきてもらおうかと思いますよ￥]





















34 B: と思うねん[ゃんか・]めっちゃ大事やって言っ(.)てたからさ:(0.2)ほんまに， [物の大事さの確認】
35 A: [う:ん]
36 B: もうほんまにごめんなさい [謝罪】
37 A: いやいや.[わざとじゃないしJ(0.3)ただ hh(0.2)プレゼントゃったから hh[hhhh] =今 I気遣い][物の大事の表明1
38 B: [ほんまにごめん.] [あ，ご
39 B: めんホンマに]ご、め:ん =キ I謝罪】
139 
































B: LL t1 91Ð14-問 "ffn. ，，1!l苦~E1 n "JfEi ::J .ffv. ñL自制可可， LL 1I1I L自~1i1"n. ，，1叩 ci1 ，，~ul喧批
B: あのーコピーしに行く前，ノートをめくってめくって，なんか目を通してたのね今 【事情説明1
2 A: む (うん.)
3 B: "01抗告白川iElU汗1J11E11ULLめ百vl"u当制LEI1L;，山nDVrtJ時刻白1苛E1tl1.:nfu







7 B: 自"h~L !l .1rl.?
B: 大丈夫?
8 A: 1 Li1，1刊 Lfivru引，.，
A 大丈夫大丈夫.折り目だけだから




11 A: 固山口目白山口Elf.LL柄、，r1J~)J [~Urr~JEÌ1UÐ El n.
A: 大げさに謝らなくていい.ただの折り目だけだから[まだ]読めるし.
















上記の会話 TH39は、場面6:((直接・物・軽・疎》の状況である。まず、加害者 Bが 1Bで[事情
説明]をした後、 3B で Ittll'1ýhd目 t v. íi白 "\.\ñu'hÐl'IULめ付U明tÐ1lï， t則自白雨明白:17白 !h~t品目(で、読み終わったところ
に折り目を付けて，うっかり折り目をつけちゃったのね.)Jと[言い訳]と一緒に、 5Bで1:!T"¥.ih白目目白明叫川
司:tLn.(そこで、しわになって端っこに.)Jの【結果の言及】を行っている。












A: 1u: 1D< 11， 1 ， û~ 
A: ((本をもらった後))fニ fれ fつで1fiiJ?
2 B: "，1日間.A
B: f可が?
3 A: i.r¥，hli， 
A: これは何?
4 B: '"uワDD，目、官.u制官q告制1nLf.lEl，L'nnuH.Jvru'1.1D:: 
B: え?ああ，私，このページがすごく好きで，折り目付けちゃったの..
5 A: lÌ!1.~1. tI，，~，iiu7ii正\\"前面白，".1 1J相官E).，1，r'\.l，'\.I，d((il"~))J
A: なんでこんなことしたのつこれは宿の大がさな衣だ'ot.[(しくしく)J
6 B: [，白](ああ)
7 B 司君"，.A7~" 1別昔可目11~1占.r.hli ，.'" 
B 本当に?ごめんごめんわざとじゃなかった.私自
8 A: ~;;~，点H EllJ .US".コ仇l..û，，?
A: f;iらJlて三!JTtJfjがつ~ 1らやっt:J:.eヲLたらいいのよ7
9 B: ~El， L~tJ 1L 'i1匂1i\\ ， ，仇刊~. [~ir."j-.?J 
B あ，じゃ，私，抑えてあげるねしゅーって[良くなったつ]
10 A: [li1""， u1".71仇引目h.7.r"高山崎tHI~ Ei:::
A: [直ると恩う?J直るもんか?ほらまだ残ってるよ:
11 B: 耳目，\l.mii tJ 1LÐ .:J A. :lJ 1 竹口村、hì-."匂l~， Lii.tn
B まあ.，ちょっとだけだ、よ.じゃこうー こうしてあげる.抑えてあげる.あー
12 A: 叩m， "u1 ， .[li自制L~1 L 'Û'I.ul lÎ 1 'l L~r.JEl ::.J 
A: むかつくな.[貸してあげると、こんななっちゃって.J
13 B: [，"uA .，，~. 1四.}，.間前，，，1州、吋3ULdmL印刷11J
14 B: ."1ojYJ，Ll.，， [A、ごめんなさし¥]今度からはもうしない次の本はもうしない
15 A: 苦h泊削耐l1JEIn￥.[，fuM仰山.，.]
A: ￥次の本ってまだ、あると思う?￥[6:3貸d&:いよJ


















ため、加害者 Bがこの間 Aに貸してもらった本を取り出すと、被害者Aがすぐに 1Aで， f ilf éJ~ f h 
九倍(fニfft fつでffiif?)Jと高くて大きい声で[説明要求]をしている。すると、加害者 Bは 78
で'LDV?白，L'!1官白U叫 14mnL日目， L'!1 t'ÍL 自白...r1Jlì'el~:. (え?ああ，私，このページがすごく好きで，折り目付けちゃっ
たの:.)Jと、あたかも自分が悪いことをしていないかのように[言い訳]を行っている。
それに対して、被害者 A は 5A で「刊!JfÏ1 白 ti1~fL ctV?府間前首m制I出問自4品U~. 《告白可))(なんでこんなことし
主(J)? これは.v.のオメ'(l~右本だJ:. げしくしく)))Jと[文句】と共に【物の大事さの強調】をしている。
加害者は 78 で「司自1判明・ L'!1~ 3.l ~~1品1吋~.L'!1一(ごめんごめん.わさ、とじゃなかった.私ー )Jと[謝罪]と共に












B: A:あのさ，私が借りてた A:のノートなんだけど. =今 【前置き】
2 A: 凶.~ ~.l'h1"川叩?
A: うんうん.どうしたの? =今 [語り要求】
}:紳】ー及1
[言い訳]【許しの確認要求]





A: んまあ折っちゃったもんはしょうがないよ(.)[うん] =キ 【保留】[許し]
6 B: ["i'u](ああ)
7 A: 古コ LL &i 1UÜLÐ1 :JJ 1 高，，1世~".L.Ð~~.
A それで今日返しに持ってきたんでしょう，うん.ん. =今 [返却の確認要求]
8 B: LÐ..LÐ""".L"UL曹司Ð1m!司守.~.hi1占..1可 EÌ:: [確認、】
B: うん.持ってきたあの本当にごめんわざとじゃなかった. 司 [謝罪】I悪気なしの表明]
9 A: 1.同↓ 11i1 Lill1 1 h 1 '".
A: うん.↓マイ↓ぺン↓ライ. =今 [怒りの表明】
上記の会話 TH41は、場面6:((直接・物・軽・疎》の状況である。まず、加害者 Bが 1Bで[前置
き】をした後、 3Bの[謝罪]、[結果の言及】と共に4BでIb"!1仇苦叫削目白川山間明AEi~. (私，癖でAのノー ト
を折っちゃったの)Jと[言い訳】を行っている。また、このときIA，btl1.lt孔叩む刊明・ (Aさん大丈夫かな，ノ
トー.)Jと【許しの確認要求]も見られている。












B: <君..言わなきゃいけないことがあるの.> =今 [前置き】
2 A: ，;1"""ii1，↓ Ln. 
A どうしたの何があった↓の. =今 [語り要求]
3 B: 古rrl" ，ruEÌ::lu.:l川Ldmfuuz刊、'h l1U. fl刊 n10n日L~1 u. mi::
B: あのさあの日パーティで君のかぱんに赤ワインをこぼしたの 司 【言い訳]
4 A: <l，u"削>"めoin1山 Dn(.)同日?
A: <家クイン>で洗っても落ちなかった(.)の? 司 [繰り返し)[確認要求1
5 B: 1lJDDn.，;'"判町山山古'，.，，，n.1'1，;"，
B: 落ちなかった.がんばってたけど.どうしたらいい. =今 【対処遂行の確認】I相談1
6 A: "n罰D:t四.，;'，1す'1I1LiW'¥.I:! dtJ. 
A田 君さあ:それホストファミリーにもらったんだ↓よ. =キ 【物の大事さの強調]
7 B: (0.2)"，""n:，Llntn甘 1机帆mi::.
B: (0.2)あのさ:君，怒ってるよね: =今 【確認要求】
8 A: tn".とtn，.守'D，b.:;，.< 
A: 怒ってる>本当に怒っているよく =今 [不満の確認]
9 B: {L古tmn，r.山.tm."，け".，;'，1.1古品1刊，.1，;-';:州、u，1，n1耐，.} 
B: {ごめんね.わざとじゃなかったんだ.何で、もするから.} =キ [謝罪】[悪きなしの表明】
10 B: L~"' ，;"旧，1\J .Ð ，1\J oin ，. ï，，1明 ~LLn.L~副れ可叫目吋 ÐÐn1耐，.L"~â
B 後で別のクリーニング、屋さんに行ってみるもしかすると取ってもらえるかも. =今 【補償の申し出】
B: し、し、?
l A: L.[::] (ええ:::) 司 [受け入れ】
上記の会話 TH42は、場面7:((直接・物・重・親》の状況である。加害者が 1Bで[前置き]をした
後、 3BでIL白1'U，，f'U，1i ~1 'U，m.Lt目4 品'U，~'Yi1'1 ，rLL明州n1討m~L~1LLnむ::.(あのさあの日パーティーで、君のかぱんに赤
ワインをこぼしたの::.)Jと非を認めて[言い訳]をしている。被害者は 4Aで自分のバッグを損傷され
た結果について[確認要求]をしているが、それに対して、加害者は 5B で「旧日目n.品川1 tJ1剖 LL~1 1i ~LLn.刊。
向:.(落ちなかった.がんばったけど.どうしたらいい.)Jと【対処遂行の確認]をし、【相談】をしようとし







































《直接・物》状況 lP TH 
8 7 よ 正直にロつ
l 。場面5f軽・親」 正直に口わない
い訳 ない 。 。
合針 8 8 
8 6 土 正直に二う
2 。場面6f軽・疎」 正直にロわない
い訳 ない 。 。






合計 8 8 
3 |正直にロう 7 
l 5 場面8f重・疎」 をしI正直にロわない 。 。い訳 ない
合計 8 8 















































B: A:，ご一，本当ごめん.あのさ， ‘、 【謝罪]
2 A: ん?
3 B: あたし，いつもの癖で、 [説明]
4 A: うん.
5 B: 本，あの，架代わりに(.)折る癖が[あってさ]ダっちゃってご[f平t}!fj，ごめん.f [言い訳][謝罪]
6 A: [hhhh] [なんか]
7 B: 本当ごめん.これ型ついてもう直んなくて. ノ 【結果の言及]
8 A: うん.[干気にしないで￥hh] =今 I気遣い】
9 B: [本当ごめん]本当ごめんね.[本当にごめん] =今 I謝罪】
10 A: [大丈夫，大丈夫]















3 B: あの hh[パーティー]の最中に(.)なんか赤ワイン出て一 司[事情説明1
4 A: どうしたん?J
5 A: あ、はいはい
6 B: 赤ワインさ:パックにこぼしてしまったんやんか: 司 [言い訳1
7A あらら 司【驚き】
会話 JP34は、場面7:((直接・物・重・親》の状況である。加害者 Bは 18で「あの:この前借りとつ












5 B: くちょっ(.)[と]赤ワイン[を]こぼし(.)ちゃっ(.)てー >[その]
6 B: パーティーのときに.



























































B: lLn ， YI前面白44fu自制 ILn1UÐt. 者，r，" ~m~ÐÐ雨明ddu占1 E1::.
B: きみ，借りた本.先週借りた本だけど. 司 [前触れ]
2 A: D:旧 (0.8)((本が返却された》↑ un::rtDt1.Da
A: ああ・:うん(0.8)((本が返却された》↑君..何これ? =今 【理解】I説明要求】
3 B: I (0.3hÊÍ"~Ðtmdt.wÐ 罰L>1WU(.)百刊山川14mMdqudz l 
B: I(0.3)ああごめん.これから(.)読むところを折ったんだ. l司 [謝罪][言い訳1
4 A: I t ，"d.::I":1;[，晶弘治l1d:.dJU1Dl.HEllEI: :. 









B: I IL.WDれ1l'l1vrtlLEI例目;(，rU(.);(L>1D1U有.1，HDt.= IUUDt1"凶れ?






1 B: 日D，LUii1，L削.，日LlItI 目1L.".111Ð.. 目1富山引量ni1L自".刊明也 Ð~L"i1. 目1再 LfHHL l.Jl.JVl"1J.
B: あの，ちょっと，私ー うっかりして.自分のノー トだと恩って.折り目、折り目 =今 [言い訳】
B つけちゃったんだ.
2 B 凶 tHIY'l"U剖111D..叩'[¥，¥"，，，..1.1占.f.h.
B: つけちゃったんだ.ごめんね.わざとじゃないんだ. =今 【謝罪]【悪気なしの表明】
3 A: LÐÐ i'U 3l)J筒 n."Ð~ 司.1占j-:hVi古11明'¥.t，JuihiDf¥11剖昔、[古田，，，...J 

























B: <..n:: .ff，， ~1刊:u.n !Î:> 
B: <君言わなきゃいけないことがあるの.>
2 A: ~11. !Î: :~1， 1 .n. 
A: どうしたのイ可があった↓の.















続いて 38 で r l白1"\.\J"\.\Ð:1"\.\~1"\.\liftmf"\.\"\.\:fh'húl附\l\n1耐τ:Ithlln れ::. (あのさ，あの日パーティーで、君のかぱん
に赤ワインをこぼしたの::.Jと【言い訳】を行っている。
それに対して、被害者 Aは、 4A-5Aでバッグの損傷について[確認要求】一【確認]を経て、 6Aで






B: L..:".山11(.)..'~.1 Y1>fれ uEÎ::fi::.Ù.:J LÊÎ噌~11，，:1M1IJifl il， .:II"u問 OU.
B: う:んでも(.)謝らなければならないことあるんです. =今 [謝罪】
B ちょっとワインをこぼしてシミになっちゃったんです. 【言い訳】I結果の言及】
2 A: LÎiUL~'開::.dtrJ'~'YÏ1 Vi nl世t1: ? 
A: これですか.こぼれたのはここですか? =今 【確認要求I










































B: 刑罰(.)仇市内部川Ui1Y1'1.l.E1tJ Ei:， ~"i1仇，h\' ，(Ð"M1耐'"LihÐ".L自問EImUhHII.I1.J dm:i:. 
B: ((バッグ、を見せた》ちょっと(.)事故があって，ワインをバッグにこぼしちゃった.
B: こんな赤いシミになっちゃって.




↓自制 ↓d叶弘前1...L"1，.，.LL ，;.r"ñ~，\孔Ii\占眺め .\11Li1，¥引L百コ庁1I，L自白・
↓うん↓本当はホストファミリー にもらったの.で、ももうしようがない.
7イペンライ(=いいことにしよう).



























































































6 B: 折り目付いちゃってー ・ 【言い訳]
7 A: うん. =今 【理解】
8 B: (0.4)そう.
















2 A: I まー] [うんうん]





































































l B: "納 i1íj:-~th~Eh'V::筒1古川WLL1HU:.
B: で、もあの.，俺白状しなければならないことあるんだ. =今 [前触れ】
2 A: コ可:
A {可: =キ I説明要求]
3 B: 日明Budn 自 ÐÐ~1喧~::，1Ì，" íjihuifl ，"号。 è:: ，判，'， 11明 n1Rn 'i::L~1aj"LiilÐ::ît銅器"è::.
B: ノミッグ持ってた時，あるパパアがね，君のバッグ、にワインをこぼして =今 【言い訳]
B: ちょっと汚れちゃったんだ、
4 A: :tj"Ufl uflil.HLtJtJLVlUEI:.ちょっとって、どれぐらい =今 【損傷程度の確認要求】
5 B: Lin-in 1 ii.1 L古川z でも洗濯しとし、たよ. =今 I対処遂行の報告】
6 A: L?i"HI.oinu占"DDnh.?Dnh.ワそうなの.取れた?取れた? =今 I理解]【確認要求】
7 B: 呂田n"'VI"Dtlil"。 取れた。ちょっと.。 =今 [確認]
8 A: 同叩 そっか. =今 【理解]
9 B: LL 9Ï仇ð'''L 'VI~El fl引 lHI~. で、もまだ汚れが残っている. =キ [損傷に言及】
10 A: 間宮自.if，¥I，-if，¥l.flJL明剖?iif，fu'羽剖?
A: そうか.クーやってくれるところ見付けた?洗濯してくれるお庖あった? =今 【理解】[相談】
11 B: 高 Ð~'叫-QVW1 El 1lHL百'1el: u.引.r，，'叫-.r"'"oin'>lD. nD". I再対処遂行の報告]
B: 実は{奄がー俺頑張ってたけど，とれんー取れなくて. =キ 【結果に言及I
12 A: L柄拘. そっか. =今 【確認要求】
13 B: L.D うん. =今 【確認】
14 A: rt1官.，;:剖1LEHJU:L.n目.1Ii.自U明白刊f開[riEl¥.n古'UD".J
A: これホストファミリーからプレゼントとしてもらったんだよ.[帰国する前に.J =今 [物の重大さの強調]
会話 TH49は、場面8:((直接・物・重・疎》の状況で、[⑤第三者への罪の押し付け]の会話である。
Bは 1-2BでrLL~i1 î:Î:一戸市川百1τm判問自:. (で、もあの:俺白状しなければならないことあるんだ.)Jと[前
触れ]を述べた後、【言い訳】の発話をしているが、言い訳の内容は、 5-7B の「高明日dH四~1-JiJ: ，3Ju.i:I 












B: L吉tmn ，明日I判u両吋".判自 filL 1J1.Ji吋 (0.5) !Ì"\l;l'"nm~吋 e::LLnli-"u罰則L 1J ui1{.)L1Ú 3J\tVl nLitlLl.n_ 
B: 君，ごめん.あの(0.5)これバッグ、なんだ、けど(.)ワインがこぼれちゃってー [謝罪][言い訳1
2 B: "，"Ih.，. LD，f1.1占，fl司L1 "Ln. L..r"LLuuaccident1叩Eh.:aUtI. [悪気なしの表明]
B: ノ屯ック守に.でもわさやとじゃなかったよ.アクシデ、ントだから. I責任の軽減]
3 A: eie・LDe['，JL自，1言明emLn.)







A: ええJ大丈夫大丈夫.(マイベンライ、マイベンライ)。 =今 [怒り]
6 B: 者L守開山"'? 
B: すごく気にしてる? =今 [気配り]
7 A (0.3)1必L守mUJ1n'VI叩n.(0. 2) LL"n"L~1~Ð ， (.i!".LÐ'LLn ， 1Ii.;1，1..1時L守叩.
A: (0.3)し、やそんなに気にしてないよ.(0.2)ただ、ホストファミリー に =今 I皮肉]
A もらった(.)バッグ、なだけだ、から，大丈夫(マイベンライ)気にしてない.
会話TH50は、場面7:((直接・物・重・親》の状況で、[①暖昧な表現の使用]の会話である。加害
者は、まず 18-28で、["eïuL iÌ~m~LJ1 Ei ~LLn仇L罰則m.rh(.l11 t!3Tuvln山 LLn_(君，ご、めん.あの(0.5)これバッグFなん
だ、けど(.)ワインがこぼれちゃって.)Jと【謝罪】に続いて[言い訳】している。ここでは「こぼれた」と自
動詞を使って、自分の行為との因果関係を暖昧にしている。さらに、 Bは 38-48で「凶白品川日品h山

















6. 2. 2. 2 ((直接・物》加害者の言い訳の内容と、それに対する被害者の反応のまとめ
言い訳内容とそれに対する被害者の反応の結果を見ると、 lPとTHで以下のような相違点が観
察された。





























































































する方法を使う。 THの[皮肉】については、 Panpothong(1996)や、 Sukvisit(2004)や、ソー ヒ。ットウ


















U5. 1. 1. 2の図 5一(1)"-'(4)J、15.2. 1. 2の図 5一(9)，-， (12)J、16.1. 1. 2の図 6一(1)"-' 





















5 A: 101. 
A: j，t- =今 [驚き1
6 B: '..，匂 .1羽 H"iI~~つ
B: うん，本当にごめんなさい. =今 [謝罪1
7 A: 181. 
A: j，t-
fl/J Jlf 1;必のIftfJf
8 B: '.1. ，h，れ附 7，"""'"":'~.1 ~1" 1，. ".:ñ".~. 1 凹;， ~. 
B: じゃこうしましましょうか?新しいのを買って返そうか.本当にごめんなさい.
B: 目吋:1.1占.，1司 L fÌ1L高".1笹川引"iI~~守
B: わざとじ陸盤燈T講話減掴量当畿匁幡ぷ福島創れた命~. 骨髄‘脚注』ρ
9 A 再 ::L白山，~.[信田恒司唖田富島 F吋島"'1 富島，..IY.霊~
A: んにまあ 11 't時ð明国義~!lJ.門r 1s" ~ " ""'" l1)~ n~ 医司








11 A: 旧可 ~Ud] ，" ~l河川k
A: ええそれは事故だからね
12 B: LD.[叩 u1叩 10.".J 
B: うん.[ありがとう.J
































使用状況 問題解決方法 JP TH 合計
遅刻した状況 [謝罪] 49 39 88 
加害者 [埋め合わせの申し出] 2 。 2 
[問題解決方法の提案] 。 9 9 
[埋め合わせ要求] l 1 2 
被害者
[第三者への配慮、] 10 2 12 
[謝罪] 31 27 58 
加害者 [埋め合わせの申し出] 3 。 3 
所有物に被害が
[問題解決方法の提案] 21 34 55 
生じた状況
[問題解決方法の提案] 7 。 7 
被害者
[埋め合わせ要求] l 1 2 
会話数の合併 35 125 113 237 
表 7-(1)に示したように、遅刻状況でも所有物被害状況でも、 加害者のみならず被害者にも、生
じた問題を解決するための発話が見られた。




















































5 B [2度寝しちゃって]寝坊しちゃっ-,[い]まして.[ほん】っとに(.)ごめん. ⇒ 【再言い訳】【謝罪】
6 A
7 A
























1 B: Lm,qalyLtn l'u=.L71㍍ TIUd:.tauU11JytbtuaU配.
B あなた,ごめんなさいね.寝坊しちゃって 間に合わなかったんだ
2 A (012)でU .･･ 6" ･･Ld u血 tl81-D品(･)RもvJ71M uk,un山hl一･
A. (0.2)も:::うう ん30分も(.)待ってたのよ.でもいいよ
終結部
3 A :弓U(.)弓uuすaM … BE.石叩 つ.
A: 早く(.)早く買い物しに行こううんうん
4 B. 6D.1打.tFDlml≠=んrm Uぬ.
B うん はい.遅れてごめんなさい.

























5 B うん ごめん.めっちゃ折り目ついてもうってさ
6 A うん



























1 B (前略)†1山†lmLUU i;nu九mm .yLtrJ言m M品JtAn-yLR･WllJnM .
B. †違 †う人がぶつかってきて 私の本も全部落ちた.
B u訂l吐 血 叫 前Ud:un 【u訂っ山 LR'u石D()血n']心 TDU血 Ln'山=?
B で迎 入っていたからね [それがね (.)]折り目付いちゃったんだ.見える?
2 A [り31'Tuhlqo'=?]それで?
A 石flL払っ.本当に折れ曲がってるんだね.
3 B LD8‥.血前JYtITl <茄… 山 uttE.>lLd前JltuduJJLu六前訂=81fll言uLJD･aJaT茄 81ulJt,1i;mt石utづU.hh





5 B‥ ¥1山h lTLMと¥hhM~tF8tntづ- ･,i-1や 山 前U- :u LqA仙 - 1片1dE
¥大丈夫だよね¥hhビ ごーめん訂 自分もおっちょこちょいで
その人にぶつかって行ったんだ.
6 A. 石Ll.Yl'Ⅵ訂Jttnl:auOElM 1utL加,柑1Y.前 引nt7181ulJu訂っu (.)¥諒ulbtln'… .HITIuV¥
うん.今度私のものを借りるときさ,¥10日間後¥読み終わってから貸してあげる.

















会 話 JP40と会 話 TH53は ､ 場 面13 :《間 接 ･物 ･軽 ･親》の 状 況 である｡ まず ､ 会 話JP40は ､ 加害
者 が 言 い 訳 の段 階 で 1B､3B､5B､7B でなぜ 本 に折 り目が付 いたか と【謝 罪 】･【結 果 の言 及 】と共 に ､
【言 い 訳 】を行 ってい る｡ そ れ に対 して ､ 被 害 者 が8Aで 【許 し】を表 明 してい る｡
しか し､ せっか く本 を貸 してくれ た の に ､ 守 り切 れ ず 傷 を付 けて しまったミス に対 して ､ この 後 も加
害 者 Bは 9B で ｢ほん まにごめん な :.｣ ､ そ して､11B で ｢私 の 不 注意 でもあるか ら申 し訳 な い なと.｣と



























l B: (前略)ごめんね､[なん]かおごる冒. ⇒ 謝罪】【埋め合わせの申し
出】2 A: [うん] ⇒ 受
け入れ】3 A: あ,¥ありがと¥
⇒ 感謝】4 B: ¥おごるよ¥[ごめんね.] 埋め合わせ
の強調】【謝罪】5 A: [あ,いいよ.]気にしないで.全然[大丈夫]だから. ⇒ 拒否




















会話 TH54< 場面11 :交通事情のせいで親しい同等の相手と一緒に行く作家のインタビューの約束に 30分遅刻した>
主空部
言い′許のノ賢M








3 A: ufhbtlnn 揃Jllつ=?u訂1unl=1山OnL斤1づ117.
A: でもそれもよくないでしょう?作家に君がなんて言うの.
4 B: (血mldyJ71Ju前甘…写叩 E.lE･unfL l坤とポ1ub･1･dE)んn'N-R航 MRlm um nd=
B:だって本当に電車が故障したんだってさ.どうしたらいいか
B: わからなかったんだ それに君に電話しなかったのが悪かったよ
5 A: LM つ.
A. わかったわかった
終結部





































































































































1 A (前略)un681wR'ふIyLhlLmuE上山 .
A 君さあ それホストファミリー にもらったんだ ↓よ
聯 庚の皮膚
















































でより不満な気持ちが強調されている。すると、加害者はまず、 4B で[謝罪】をした後、 5B で IL~m弘




















3 A: あ ･
4 B ごめんね [どうしたら]()いいかな =なんかどうしたらいいかな[と思ってん ]
5 A . [あ,いいよ.] [あhhhh]
6 A ¥大丈夫､大丈夫¥




















































9 A うん いいんだよね 〇ほんとに.C
10 B 怒っとる?H h
ll A =いや,怒ってない
12 B. ¥ありがとう.[やさしい]な¥hhhh















1 A yn 加91m前tTlr(.)lfTJn']YIM.
A なんで?携帯(.)[お金】なかった?
2 B [Jrl](いや )
3 B ¥前frYM[m l爪flTL石LJ¥ hh
B お金なかった [まだチャージ]してないhh｡
4 A [yt等aJnhh](それともけち.hh)
5 B LTJl爪 Flbt宗LJL3 u .
B. まだお金をチャ- ジしてない






9 B L8叩 つ.
B ス_え,ええ
終結部





























1 B･ (前略)ごめん h[hhh]hhh.ごめん どうしようえっ?
2 A : [hhh]
3 A いや.まあ,いいけど.
4 B ¥え?()良くないよね ¥[hh]hhh†え ごめんなりちょっと-
5 A lhrh]
6 A まあ,代わりになんか(.)[ジュ〕-スでも衰ってくれた卓.




11 A うー ん 1000円[ぐらいかな]
12 B 【きれいな紙やし](0.4)1 い 1 のり
13 A うん
14 B ジュースなんかで【hhh]ごめんな,[気付ける]わ














1 A †LSu † un.Jtt¶nlmtYleJn,ごLJILM 'tニーうむ..
†ああ†君ノ1ッグのほとんどにかかってんじゃ.ん
聯 庚の炭層′
2 B･ LM IFtLf･甘uv･ulh才nu訂っ由,udm l心8Bndt .
う:ん,分かってる頑張って洗ったけど.取れなかった
4 B L88,m Fl-
うん.分かった5 A. LmLUUl井川;au山 1Jすむ辿 ;_こ
これと全く
































l B: そう.連絡ができんくつ[てこ]遅くなってごめん.- これ,大:丈夫かな? ⇒ 【謝罪】
【心配の表明】2
A: [うん〕3 あ,でもなんか先輩:には[:1,なんかさつき:電話 ?【(.)】して,ちょっと遅れるつて4 B: [うん] [うん]6 - 言つたから,[た]ぷん 5分ぐらいだし. ) 【
配慮】7 B: [あ]ー8 =大丈夫かな?ミ[ごめ
んね.] ⇒ 【心配の表明日謝罪】9 A : [たぶ ]大丈[夫だと思う.]
⇒ 【気遣い】10 B: [hhhh]会話 TH58<場 面12交通事情のせいであまり親しくない同等の相手と一緒に行く作家のインタビューの
約束に 30分遅刻した>主空部聯 庚･のJ賢ノ管1 B.Lln'LaUqT…8lyt.LflTl3'JfTiatln-J8nLJr.
B: 運転再開できるようになってから出られたんだ2 :unltTlrflLf1-1†f au言い古f)hJJ
liかB: ところで､彼と11時に約束したよね.3 A li.ふ1†音uL岩｡tM,uiふれTHL'8nYiLqluGlづ181-
;tlTl山1EnbもRも18…lTDdlJふふ .A , そう.11時に約束したけど､さっきちょっ
と遅れるかもと屯話で言っといたよ.A: うん.
4 B. 訂11AIynlln
yt-u訂7川TDB. え? 電話してくれたの?5 A li [山yi]L斤1U
anう1LnTla-t吋 首n'･unlnJL･･u:A はい｡ [でも､]先輩は 12時までし
かいられないって06 B: [LB叩〕(うんうん)7 1号JJ=?u首llJ1- 訂1Jltu片1lnaly
































































































































































































8. 1. 1. 2 r直接的に自分の行動によらない原因で相手の所有物に被害が与えられた」状況
(1)会話全体について
使用される言い訳のタイプは、 8.1. 1. 1の《間接・時間》状況と同様で、 JPも THも、加害者が
自ら言い訳をする〔自発的言い訳〕が最も多かった。






軽 重 軽 重
r 
加:[言い訳1 11日:[言い訳]加:[言い訳】 加 I言い訳1
(+[謝罪]) (+【謝罪】/[自己非難1/ (+[畔ー
I物の大事さの確認】) 明】) 明】/[冗談】)
被:反応(肯・否) 被:反応(肯・否) 被:反応(肯・否) 被:反応(肯・否)
加:[対処遂行の報告l 加:[ <x】加:[ <x】
込 被:反応(肯のみ) 被:反応(肯・否) 被:反応(肯のみ)







































一方、会話の流れについては、 8.1. 1. 1の《間接・時間》と同じような結果になった。まず、JPと
THの会話の流れを比較してみよう。
188 




);0 11m震J i );0.-[;11;震l
加 [言い訳] 加 [言い訳I



































































f 加:【言い訳】 加:【言い訳] 加:【言い訳]





被:反応(肯・否) 被:反応(肯・否) 被:反応(肯・否) 被:反応(肯・否)
加:[ a 1 |加:【対処遂行の報告】 加:[a】 加:【白]
























































































































































被害者 lP I理解】 I理解】I気遣い】[受け入れ)[許し】
TH 【文句)[指摘】[責める)[埋め合わせの要求] [理解]【気遣い)[受け入れ)[許し】[皮肉】
加害者 lP [謝罪][埋め合わせの申し出][問題解決方 [謝罪]【埋め合わせの申し出】[問題解決方法
法の提案】 の提案】




























































































































































(特集「話し方」革命←解明 !9割の人は「言い回し」で損をしている)J Wプレジデントj43 
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はタイ語専攻の代表としてこの公演を見に行くことになりました。公演は 18時半開演なので、 Bさんと 18時に劇
場のロビーで待ち合わせをしました。ところが、 18時になっても、 Bさんはまだ来ていません。しカも、あなたに
何の連絡もありません。そして 18時半にようやく Bさんが来ました。また、 Bさんが到着したときにちょうどその公
演は始まりました。
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n1附言問U1n1τ自4問寸Un1苛cll1 司rurh雨宮日1in~1 lJ司自明t!明1l.JfI~~昔~1剖 ~llめ
句刊似 L蹴 B ETnm1uL自b白n山e
d尚有J品u句飢削II自::l司白u附伺U~品有n~め守コ寄私4品雨l川判削U庁而u司U泊雪L口つ臥百白U占品也白~1苛討』自z円附苛 L口つ自1 10.00 U. ll<i干材iLdd自罰~l口1 目吋 1古I明 B 行E品i日有








刊 L印 AEnLbn1古品品川司自相似山町自Z刊τ伺刊行司自~~~U n1苛問問zafufdnm1030U
~~1.Ïu可制自::b司自uflu~nめつむ前L司自rlwYÎ1J1nru~Ð1J品目~1羽田Z伺守口自1 10.00 u. l..J句臥m尚子lnl1n自守
司仇11;自dR44昔~1:lJ~ II自Z司臥吊aJ1荷明dEdBudEUEnづ1句臥司:::lJ1~1 lJ 1u~司町飢百1l.Jiì~1τ~õl::mnõl1 10.30 
U. llõl:判1Jl1l~Ðu1柑山町M4LLめ官印式n1'i"ll酬~lW~可ZL4du判白高





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J1. t L仰(l!!Oし日日日~1~(lJ'~(l長時酬1円1しほ~;!I'I1l~~Lt;t門UJ:.(l品目タ1l1U叩11・札口E目O~し目l1.H'I1，-1l噂~~'I1l~lL~U~1!> 




















































































U判lJ1判 un訴mni'u自明 4(A) 
d田川町 L司自問自.Jm¥l，w九州出品制 1L雪山知1L白m~V1fÏuLL自 :L司UL司自閣制官白州臥品目 (B)
a 
百口11.，別 判 1.1，1明日.J L古~U
nτ臥寸竜U明U1n1τ百4田町1Un1τE11h 伺m1~"l~L冊目u白川目.J，r，問ît.J1u
d自由1mrU~1，.{'司 L尚司叫机イB4JLhdBW仇自制判官』告白乱~1~ Ha町 Potter1由11.，11.，喧つ.J1U叫明mf






1u明日UÜU刊m'iJ:判明而 L司自凶1白 ~1.Jhü1.J mm1lj'U'YI1.，'刊夜明日lJfIu
制 1抗n甘 d13《n制 1NIi
lJ'YIlJ1判 前訪問1仇占有 4(B) 
d ~，~局d




百口1un吋言乱も n言問看U例U1n1τ自4百mUn1τd七割目dhU45山1司1m司自UL有明引っ1剖 L青山1~ 1明白市1L明伺uuhJ1i:剖守司1n
千1m
す初日:LÐ~明 ふU自吋白剤引制弘首1明1仇自自問ü.J~自白1~ Ha町 Pot恰『官自.JL司自明伽 A制1<11.，11.，喧つ.J1U叫明mf




uγllJ1'Y1 un伺m止「官1.，日柄 4(A) 





Ld自由寸自制刑制ぱ1刊1抗ず B44LhLhdL守目前官1L白m~~つ仇而司mLL 'iihJ~日目前仇自制百明司明 L~f1-
mfm令官1'1'1 ît.J~õ1.J'YI :L1i ~UL~~ui，~fÏu1u ，hul叫，.J1U明白明lmfB雨明df14奇f1mn愉有州司:m:uB自4
判明1前司自制1u 明日ULi1付目UL'ず1~白.J L守山句飢1iL司自 B 判Ba
1U~Ðu，xUflm批判明Tfud白川1Ð~1.J1"iÜ1.J nτr町田川町I耐白lJfIu









日目1un守宮乱も n1U勺竜%削，1n1τ自』百mUn1τrdづ勺司自4向udg山守司1m司自uLñ~m1剖 L~~ 'I'I1~ 1明~~lj'lL問，xu1ð.l1品吋引n
f1m 
約四::LÐ~~ LrlÐUõl1目前m制mf1 f1 rn1曲目自問酬明L~f1 L官自白寸前官明ddhd判 :L1i ~m守山仇u而fÏlJ A 'I.JLlluL品目制
ぼ~Uflrn:L~V1仇LL'ii1ð.l自白百伽1u ，hulu'JI1.J1u判明Lmf白怖伺dLL 'ii l間叫:~，11判臥i.JLn明 L河川市吉日U尚J司






d :;， :;且d 崎





LL.!~mvれ自宅明日n::明Z B 51明日n::~::LL.!hiÍÎnτzdhhdL1711FlfTu 山崎却司飢ÍÎnτ::L~1司山可 ::L出品別世白d
L~Ð 1.1.1調~1~'1.甜剖11JH'明日 1.1.11，司 nlL~1.1. B ~h~自明1守司nlfh~浦干r:h司 ::m剖 B Lh111J411LLgE14品n~11 dJ1. 







U判U1~ un肩nl!1'1I1.1.自明 4(B) 
d肌柄引 L司自閣官判官自dn臥品LLdEH弘樹 1 b守口問印刷:1'li1LDm&lv1n1.(A) 
A 
百口11.判 1司 1.1.寸明日~L'ï V 1.1.
n1U「寄閉山mヲ自~~m1.1.m言rdt寸司nl1相川白44付目Uず1~ÍÎ刊11 3J ~1fÏÍ旬れ判fUL司白山1
旬以1荷ÍJL~Ðm11 1.1.品開u令官1LÐnm l!l1~~1.1.品せっ剖川品叫官出自由自4nud苛自』附m目仇判明日n::明z
n臥a1明日n::伺 ::LL材1aJ ÍÎnτ::L~寸自由司L'Jl1有明市t 1T~L百四 A oíl~L自UL4白U百気判司臥ÍÎLL自zg村「づ守司 ::L自庁U有明白刊U
1州自a 寄~1~'1.il'l nl~3J11J ~1 1.1. Lífv~ LL.!τz削1~~1 1.1. dv~hl:(LL明~1証明nτ明m::L~1叫L11 1.1.吉日 V.!吋~ 1aJ百13J1'Hl'lIn















術開閉 L司白山間飢::LL自z品自L&l1.I1品而I'l nlLL.!.!1~百判官引品 LL自 ::L11 1.1. L司BdnU1出日開制 (B)
司
a 
田口11.γ1 判 1.1.1明日~L'ï V 1.1.
nτ臥育問U1m宮古4百町 1 1.1.m苛rtt吋伺nI雨前τ自Ðn~1V雨明1%明11J1'l~~昔~1制 LL昔、
Bq44LhdEdh問印刷可臥f市ÍJL~Ðnlす仇\iÏ1bL判明日4守町自nm l!l1~~1.1.陥れ剖~1 1.1.ゐ~1J'ï::~1自
由白羽ltLLZ44抗日~bb.!~mV~1V'lí~vn::~:: B ÍÎ軒IVn::~::LL.!1aJ ÍÎn苛::L~1自白北品開ñ1.1. 1T~L百四円 nlÍÎLL自叫守司::L酌， 相
出J恒例自44白 1.1.1州自高司~1品弘司自u目別11Jlず明日 1.1.品~nlL~1.1. B 司h~Ð1判官刊nlfh~も有明づ1司ZE11l B JE11T711 











d百U柏町 L司自WYIb守山円臥:b白:1'li1L自m&lv1品 b.!司nl1出自白百伽 (A)
.1 
田口11.判 明1.1.1明日~bτ 1.11.1.
間11.mτtd n1tLL1竜1.1.~1.1.1mτ自4百m1.1.n廿rhnru1柑副司自』耐目1.1.'1f守~ÍÎm1 3J ~1向昔1'V1fUL司白川1
古川自::LÐV~ 司nl1~fUb自白mü1.1.~三]間前町自 nll寸凹~~1.1.L'1fサコ剖~1 1.1. b~V叫言::~1白白州臥z市白4附mv品目明日n::明Z
司U51明日n::明 ::bb.!1aJ ÍÎm::b~1自白~bず1有明ñ1.1. 1T~L百四 Aoíl~b司udBU晶守V 1.1.l'l nl::b&lV1市JnILLSLL自Z 官'ìiT:i 1司 ::b'Jl1
TTU1問自刊叫州自信自1~'1.向臥白切れ 1.1. b~V~ LL.! 'ï::'V1づ寸 ~~1 1.1. Lífv~hl:(bb~~1仇nτ明m::L~1叩品目白v~h~
~ ~ 1aJ ~13J1雪n'lÏn自白n1~11.1.向nI向中而品目凶寸司::bÐ1n'ï::b山尚n~11 3J1fi1.1.世nI::乱可制自 4qt討自1 '1'1 1τbb í.'l ::L仇
1u明日1.1.'!1.1.l'l nl可Z判明白dB14LtBmzLhh自由~l宮市即日昔U寸 VLb日Z制問11仇白日而dBU



















































































































































































































































背景 あなたはある授業でBさんと閉じグループにいます。研究レポートのために今日 Bさんと一緒に 11時に学部の
先輩である小説の作家にインタビューをするとアポイントメントを取りました。しかし、 Bはその作家の家を知らな
いため、あなたは作家の家の近くにあるファミリーマートの前でBさんと 10:30時に待ち合わせをしました。しか









































































































U判U寸判 un柄引M1官uD宵 4(A) 




百町1um言ru n1U「寄U例町n寸苛自4田町1umτní-h 司ru雨前官自Ðn~1 1.1司自明，x~~tJfI~~';，1制比前
a 
古1目自:bD1.I明 司rubb目:b司自問仇 (B)ETUIBmmU41U1剖廿4自由 Ð~~ 'iJ ::1ずれ'VI1'1J品4寸前司n官官別命 L何回目~m~: 司ru~~，x~
b~ÐU~ f\'míl;:m~v1 ÿh日目「剖口白汁 0.00 u. bb.!bd自由b1，n仇dBU高品~lJaJ1bb自::~lJ~~稲田刊 rub目白刊n言:rr~








H日寸um苛ru mru1寄Mmm44百mun廿r百七円飢時11帽n~1 1.1~Ð~苛ELdE4引n刊 ruaJ寸前 mb日:f\'lb'VI柄引1冒吋 mn柄引n~1
句臥L白』品目 (b世udu百11.b~11.1制品配苦闘口 baJ!Í/'ì!l1v1仏1lJ'YÏu)
a 
τ1目白:b自白明 司叫自:b司自問伽 (B)\j n aJ Ð 1J附寸1.I~lu1剖d自由Ð~~ 'iJ :1甜1'1 1'1J品~lU行司nn州問問自~flru:: 司 ru~航明














L品目Wñb守山刊ru::bb自 ::1'Jf1bÐm& 1.I1市~ b.!司臥1出自白百仇 (B)
間世相1吋占1冒1.11剖
n1臥時四U1fl1τ自d百mun廿ní11 司臥耐前方自Ðn~1 1.1~tl~ ì'i明1tJfI~~昔~1剖~bb昔、
lU{Î句臥áj t!1明1tJ~自由自4L4日日刊1~寸前司n 'ì'ìaJ'JJ白~fI臥ZTTud白 UflU品n引っ引副司1前日制 Ð 1J'VIaJ 1 1.1~f\'m {Î
苛!l1v1品目白川口自110.00 U. bb.!bdÐii~bつ自l ，x~b司自UflU~も níii11ñ rJ~~lJ:IJ1 bb日::~lJ1禍~.!Ðflrub目白刊n苛::rr~















n1mhm1mdd百mum苛rdh 司ruih1甜n~1 1.1 ~i自の白 LdBdmn司臥日制mb日Z刑判司自1冒1mn~ 'iJ1n~1
句rubÐ~~1 1.1 (b"1lU ~U百「目 L明守山れず14u叩baJ!I/'i!l 1 v1占l~lJ'YÏU)
司rubil:A !l n aJ Ð 1J'VI:IJ11.1 ~lu1'V1'tJ~自由自~~'iJ ::lずれ明1'1J品4寸前相官官同閉山自刊ru:: fI臥~~，x~ A ~f\'m{Î 
~ 








d制判削 減Ð'Idコ3.II'H\t:品 ll~叫仇間 1 l守山令官吋L白m~Ìtn品II自:llhm1l自明乱判官自4nm仇[J (8) 





"i1目白:l自白明 1'\.1，むu自前~'VIÜ~庁udBMh刊'\.I，~~mh1 判ü~司 :l1剖引m1 ，， 1 10.30 '\.1，.司臥竜4雨前L司自制制官1h~
m判目MfL1日110.00 '¥.1，. ll~l~Ðiî~lつ自1 '1日1ld白U刊Uれn引っ高品川3J1ll自 :t!.it椅附刊ru 刊m:rr~l'\.1，~伊







d田'¥.I，'YI'¥.1，吋 L司自問気判官自4旬以品MBHJu自司 1L守山円飢::ll自Z令官II日m~[J1而品目 (8)
日bl1'\.1，~ 別品h~m判UMf
~ 
日目1'¥.1，n1苛ru n1mh明'\.I，1n1ポ~"bl1'\.1，n1τm11 司臥和1帰n品目前打自 Ld自~'iJ1n司臥剖l"lml自:"ll'VI柄引百勺目ln 明'iJ1n~1
司rulÐ~れ[J (l世udu日1[Jl~1山われ仇τm剖GÍ/"ìrltv~仏t!.i仇)
a τl[J:lD[J明 1'\.1，長円臥a雨明判11:3T711dBU百伽~'\.I，~mi・111~ [J'VI Ü~司::l13Jil.守山自1 10.30 '\.1，.円臥寄~W伺 L司自'\.I， lコ，，1 10.00 '¥.1，.司
判官:，1τ叩寸判白川fLL耐ru3J1自ず'ln1111自1ü~~~~'li11剖~ l，，:刊叫前副1椅附BdBUL司自1JDn1寸刊ru司:3.11百1目
1'\.1，市~mrutl.J自~h~判Ü~lつ自1 10.30 '¥.1，. II自Z判1J'"11l司自'\.I，t相聞Ð~ruÐ~ 臥司仇IIめ II自叩似z奇判官~l和司 ::l自
a 
il.1[J判白事l








日bl1'¥.1，n廿 m m飢情'\.I，~'\.I，ln1宮古4百bl1'\.1，n1言rtt1 刊臥雨前官自Ðn~l [J品目明ì'i明tl.J円七'li113J ~llずつ
引叩U閃自乱:lD白U問例 司叫自z B Ern1晶 n山e





d日間山 崎wvh守山刊印刷::1'11寸 lÐm~ [J1ñ'\.l， ll~明1出自問伽 (A)
吋「
自白勺'¥.I，'Y1 自白1J1J'JJ自 ~l"ì~自Z判官
間 1'¥.1，n1ヲrt mu守電問問mdd目白吋'\.I，n1言r百七円臥rh1甜n~l[J仇何日 LdBd可1n~ru剖「閉山自Z百II判明掛川百1mn明司1n~1
円rul自~~1 [J( l'li¥.l， ~'\.I，伺 U Ldu別品配苦闘m3JGI/"irlv-l yh t!.i 'YI '¥.1，) 
日bl1'¥.1，n吋 明附AEn品 n1制 u品川百白州ru:1'¥.1，n1古川叩自問叫前日444un吋吉岡叩afufu諸問 10.30
日目品Ü'\.I，~rull日zd白川'\.I，..ï有nd「1hf明 L司目前司1J1l1ru百白u品目~1τ4自::~"ì lコ自1 10.00 '¥.1，. ll~~ruln~ 3J1自~，y1
同勺口自1~古田Hi品円七昔~1制 ll，，:円以前!.it荷州自L4 白'\.I， l冊目U自n1吋円臥司Z剖「制[J 1'\.1，雨明 ~ru行tl.J自~1τ』目::~"ì







U刊日吋判 u，n何nl!l吋官1，1，1.1判 4(A) 
司 同 a




Ld自由1[J紅刑制凶nu1机すB品bUu，bv1 Ð u，~U 'YI Û:IJ'VI'!!~~目白守口 Ha町 PO世erll.J司 1 1，1，1川つ巾叫伺mf
白雨明d 明白1hhrLLd14BB441N自明「古司rufÏ 1尚fì~づ寸司:::m :IJ B自刊114aB46剖1l.J11buu，D~1~hlY1~ bUu， 









1J'YI1J1'Y1 u，n何ηl!I吋官1，1，1.1判 4(B) 
ポ閉山 崎自問乱判官自刊m品LLdBQ品自~1b守白川ru:::bb目 :::1 'J1'1bÐm罰的前 (A)
.-百mu，'Y1ヲ~，n明吋τ'ïJ Ð~剖判1つ'YI[J1日目
同臥守電u，~u，1m言自~~mu，m苛nb11 flrul耐叩白羽目別肌司1m司自u，b自問1[J
LdBU罰百耐引制L品別1仇目白山前首DU[J1[JHa町 Po!ぬ『官自 ~b司自問伽 A 制1!l1u，1川つ~lu，判明L日1f
白雨明ðbb~bu官山市1閉臥，1~尚J別問'!!~~自由自~b冊目旧u，bÎ'î明τÐ [J\4'1J lu，d円以品1司 L白寸明'!!~~Ðb制品mhコm
d14L4白1， 'iJru::i:tflrubl月u，A日出1言4自明1ヲ判白a






1J'YI1J1判 官n骨nl!l1品制 4(A) 







J fi'd v v¥ qJj v _ J .d d. " La自l.J ~1 [J il.J ~1vf.yj bb~っ flrul~1vi B 別 bÙ u， b判白川 L叩間引bÐnb叩つn u，n1JfI叫問如何日目百伽自副首剖明司明 b~fI-
L官自令「前官1ddhd判 :::dj [Ju， b守山町コ[Jrlu，ll.J，h u，1叫つ~lu，叫明Lmf白哨明df144司rufÏ1i~fì~づ寸司:::m :IJ B 自4
制明1古伺司自制1l.J11，1，明日判 b'1Ï1巾u，b'1i1viÐ~b1目u，fI臥，1ib司自 B Y'l Ð~ 





d百u，'YIu，1 司Edduu例制:b自Z知 1bDm肩m品 LLdnU1出目白百伽 (A)
百口11，判 L苛~Ð1判11'ïJ Ð~剖判11 'Y1[J寸自 U
mru背U柄引mτ自4割引1u，n廿nb11刊臥，Mrh由白羽目別肌司1m司自u，bn柄引っ「剖L青山守む
Ld自由吋目印刷dh昔、引臥1曲目自問問司明LhLmfτ寸前官判dd自刊:::bIJ[Ju，b守山品目TTUTTUA44L自ud白u，~
L守山知吋 bÐm~[J1rlu，bb~llJ付目U官官判ll.J，h u，bu世1~も間四国1f自寸判明 ð bb~1u，明白u，~Ð1 u，fI ω1好品J制明日例日d













































































































lJ'YllJ1明 ，xn訴nl!n'lI'¥.I包材 4(A) 









nτ問看U柄引mポ~í，;'m'\.lmτEdh 刊臥市首主苛白 Ðn~1 tJ~tl~w明日dd昔~l剖~LLずつ
司臥L日:L品目閣伽(8)t.;! n:IJ日間剖1 tJ~1 '\.1 仇d喜白叩~~'iJ::H~1'V1flJ品~1'\.1î'î司市叩筑間官官自』刊臥ZRILL寄~1<>Ì，x伺
dEU4百mil'i"!l1吋占寸制羽目的 100OULWiLddmm1IqqdBU行11札山1LL自 ::1 a.i1備制日刊似L自白弔問τ:: 'l'1~












mru1~'\.I柄引n1宮古~í，;'m'\.ln1守ru11 刊臥'Yi11帰n~1 tJ<>Ìi自の自 LL封筒1L柄引m叩勺百1 tJ，f'\.l1a.i1弘前引mï1刊 ruLÐ~ 比例
L自'\.I L判官守口口市ru，t~:lJ1Lî'î~'JÏ~'JÌÐ~ Ll'¥.l仇
句ruL自:L司自閣官制 (8)t.;! n :IJ日lJ'VI:lJ1 tJ~1 '\.1 剖d自由自~~'iJ ::l甜明白品~1 '\.1î'î司n官官剖舟 L何'I!f'ïJ自 4円臥Z 司ru令官官明








U判lJ1判 '¥.In軒n'lel'勺喧'¥.I1l判 4(A) 
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